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ACTA SANCTAE SEDIS
11 Santo Padre ha promosso alla Chiesa titolare vescovilc di
Nasai it Reverendo Padre Jorge Mario Avila del Aguila C.M.,
Amministratore Apostolico permanenter constitutus di El Peten (Gua-
temala).
(Oss. Rom ., 12-12-1981)
Il Santo Padre ha constituito nelle Filippine la nuova provincia
ecclesiastica di Ozamis elevandola a sede metropolitana e assegnan-
dole come suffraganee le dioccsi di Dipolog, Iligan , Pagadian e la
Prclatura di Marawi.
Il Santo Padre ha prorosso alla Chiesa metropolitana di
Ozamis Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Jesus Dosado
C.M-, Vescovo dell'omonima diocesi.





To each one of my Confreres
My dear Confrere,
May the grace of Our Lord Jesus Christ be with us forever!
A little over a hundred years ago Cardinal Newman wrote a
novel entitled, Loss and Gain. Although I have never read the work,
I have often in these post-conciliar years reflected on its title. Your
experience, I feel sure, has been like mine: during the past 20 years
we've felt a certain sense of both loss and gain. Each of us could
make his own list of what he would consider to have been losses and
gains for the Church during these two decades. We would see the
gains as clearly the work of God's Spirit and the losses as liabilities
stemming from man's sin and his weakness in understanding « the
deep things of God,,. (1 Cor 2:10)
At the center of our lives is the Eucharist. Each of us can
thankfully list some of the gains which have been ours in the
celebration of that central act of worship of our faith: the provision
of richer fare at the table of God' s word ; more active participation
of the laity in the rite of celebration. And the losses? Perhaps failure
to assimilate through silence the loving power of God's rich mess-
age; the loss of a sense of mystery.
It is difficult to define what precisely this sense of mystery is.
Perhaps it is something thath must he experienced before being
defined: something that is caught rather than taught. Has the sense
of mystery and of wonder at the reality of Christ's abiding presence
in the Blessed Sacrament been one of the losses of these last two
decades? It is certain that the presence of Christ in the Blessed
Sacrament was central in St. Vincent's life and he meant it to be so
in ours. On going out from the house and returning to it, he would
have us ,salute Christ in the Blessed Sac rament ), (Common Rules, 10,
par. 20). That recommendation is a reflection of St. Vincent's own
convinction that the starting and finishing point of our approach to
Christ's presence in the poor must be His presence in the Eucharist.
A high degree of sensitivity and reverence towards the presence of
Christ in the Blessed Sacrament should make it more easy for us to
he sensitive and reverent before His presence in the poor. Fur-
thermore, without the gravitational pull of Christ's presence in the
Eucharist, we could lose ourselves in life's empty spaces and
become disorientated in our vocation and thus incfli•ctive in bring-
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LLing to the poor that which Jesus Christ wishes through us to give
them.
When your receive this letter, you will be preparing to cel-
ebrate the mystery of Christmas. ,While all things were in quiet
silence and the night was in the midst of its course- (Wis 18.14), the
Eternal Word of God broke into our little world as an infant, being
brought forth from the womb of His Mother, the Virgin Mary.
May you have joy this Christmas and may your joy he full.
Shortly after Christmas your Visitor will be setting out for
Bogota to take part in the meeting of all the Visitors of the
Congregation between the 10 and the 25th of January. This
pastoral meeting will be devoted to a reflection on our two basic
ministries in the Church: the preaching of popular missions and our
service of the clergy. In the course of these two weeks we will be
thinking about and sharing our experiences on some of the losses
and gains of recent years in these two primary apostolates of our
Congregation. We will be trying to enrich each other through a
humble exchagne of views on the mystery of these two ministries
which lie at the heart of our vocation in the Church, the Body of
Christ. You, too, will be participating in this meeting through the
support of your prayers on which, I need hardly say, we will be
counting. For that reason I would appreciate it very much if, along
with your superior and the other members of your local com-
munity, you prayed for an hour before the Blessed Sacrament on
some agreed day between the 1st and 25th of January. I cannot
believe that such a concerted volume of prayer ascending to God
from each community of our Little Company will not bring down
both grace and truth on the Visitors in Bogota and on our
community mission of bringing to the poor , good tidings of great
joy,,. (Lk 2:10).
I will write to you again at the close of the Visitors's meeting.
Meantime in the love of Our Lord, I remain
Your devoted confrere,





( ) FFIc11'M IDIIMI'S
Septembru 7
SORIA E. Prow. Cons. 3/3 Acquatoriana
MorrrALvo H. Prow. Cons. 3/3 Aequatoriana
RIVADENEIRA JAC. Row. Cons. 2/3 Aequatoriana
PfREZ GUAL. Row. Cons. 1/3 Aequatoriana
BAYLACH. J. Superior 3/3 Quito 1 ° Acquatoriana
WITZEL G. Superior 2/3 Trier 4° Germaniac
SCHNELLE O. Superior 2/3 Kiln 1 ° Germaniae
MoNT1 D. .Superior 1/3 Wine 13° Taurinensis
BEROHIN -Rosa G. Superior 1/3 Torino 12° Taurinensis
GABBIADINI L. V Prow. Cons. 1/3 Zaire
DEvEUX P. V Prow. Cons. 1/3 Zaire
VERMEULEN C. V Row. Cons. 1/3 Zaire
ZWOLINSKI J. V No. Cons. 1/3 Asst. Zaire
KosEx S. V Row. Economy Zaire
KOSEK S. Superior 1/3 Bikoro Zaire
GABBIADINI L. Superior 1/3 Itipo Zaire
ZWOLINSKI J. Superior 1/3 Bokongo Zaire
VERMEULEN C. Superior 1/3 Bolobo Zaire
VAN BROEKHOVEN J. Superior 1/3 Mhandaka Zaire
HERMANS H. Superior 1/3 Tien Mu 11 ° Hollandiae
Septeibis 13
IBORRA J. Superior 1/3 Valpmaiso 3° CAilicnsis
Septembris 21
ALTHOFF P. Row. Cons. 2/3 Germaniae
KLEINEMEIER H. Row. Cons. 2/3 Germaniae
OTARRELL D. Row Cons. 1/3 Hiberniar
PRENT K. Superior 2/3 Nijmegen 7° Hollandiar
VAN DIICK J. Superior 1/3 .Susteren B° Hollandiae
BoMERS F. Superior 1/3 Eejde 3° Hollandiac
Moufs L. Superior 1/3 P.'indhoren 4' Hollandiae
GAGNEPAIN J. Superior 2/3 Le one B ° S.A.F. Centralis
GRODECKI H.W. Superior 1/3 Denver 4° S.A.F. Centralis
HERBST C. Superior 1/3 Perrywdle 10° S.A.F Centralis
LUEHRS T. Supenor 1/3 St Louis 11° S.A.F. Centralis
SULLIVAN E. Superior 1/3 St. Louis 13° S.A.F. Centralis
HARTENBACH W. Superior 2/3 Perryville 9° S.A.F. Centralis
STABILE J. Prow. Cons. 1/3 S.A.F. Meridionalis
LAMERAND D. Superior 1/3 Molliens-Hornoy 9° Parisiensis
Octobris 5
MULET J. Prow. Cons. 1/3 Asst. Barcinonensis
BIOSCA J. M. Row. Cons. 2/3 Barcinonensis
FoNT J. Row. Cons. 2/3 Barcinonensis
G6MEZ P. Row. Cons. 1/3 Barcinonensis
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MARTINEZ J. Superior 2/3 Baracaldo 4° Caesaraugustana
FEU PE J. L. Superior 2/3 La Laguna 7° Caesaraugustana
MouNA E. Superior 2/3 La Orotooa 9° Caesaraugustana
INDURAIN J. L. Superior 2/3 Las Patinas 1I ° Caesaraugustana
SANZ P. Superior 2/3 Pamplona /4° Caesaraugustana
PASCUAL A. Superior 2/3 Puerto dr Sagunto Caesaraugustana
ABAD N. Superior 2/3 Teasel 190 Caesaraugustana
Dfu F. Superior 2/3 Zaragoza 20° Caesaraugustana
SUESCUN J. Superior 1/3 Astrabudua n.d. Carsaraugustana
Octobru 15
KLFJN J. Pros. Asst Austriae
WOLBANC C.A. Superior 3/3 Scarborough 23° S.A. F. Orientalis
ESTEVEZ A. Superior 1/3 Barquisimeto 3° Venezuelana
Us0N P. Superior 1/3 Caracas 4° Venezuelana
MOLERF.S F. Superior 2/3 Cumand 9° Vcnezuelana
ENRIQL'EZ A. Pror. Cons. 2/3 Cubana
Nunez R. Proo. Cons. 21.3 Cubana
LOZANO 1. lion. Cons 2/3 Mcxicana
LANCARICA C. lion. Cons. 2/3 Mexicana
BouzAS J. L. Pros Cons. 2/3 Mexicana
AusAzAN J.A. Superior 1/3 Weslaco 19° Mexicana
Rosin. J. Superior 1/3 Chihuahua 3° Mexicana
MoVIttA A. Superior 1/3 La Fama 6° Mcxicana
ARREOUI L. Superior 2/3 Lagos dr Morino 7° Mexicana
JUNQUERA P. Superior 2/3 Reynosa /6° Mexicana
GONZALEZ J. M. Superior 1/3 Mexico 13° Mcxicana
AtsA A. Superior 1/3 Mexico II ° Mcxicana
PROL GOMEL A. Superior 1/3 La Perla 9° Mexicana
LANCARICA C Superior 2/3 Maio I ° Mcxicana
CHENNAIc nAN J. Superior 1/3 Badapada 4° Indiae
PARUMOOTIL T. Superior 1/2 Berhampur I ° Indiar
CORTAZAR J.L. Superior 1/3 Madrid I1 ° Matntensis
GtsBERT F. Superior 1/3 Granada 6° Matritensis
LANDERAS V. Superior 1/3 Le'mpias 7° Matntensis
LOPEZ Rojo E. Superior 1/3 Madrid 9° Matritensis
ORDONEZ 1'. Superior 1/3 Madrid 12° Matritensis
PAUPUEGA L. Superior 1/? Tardajos 16° Matritensis
PENA Q. Superior 1/3 Valladolid 18° Matritensis
SANCHEZ M. Superior 1/3 Andujar 2° Matntensis
Ocmbris 26
PALACIOS R . Superior 2/3 Melilla 15° Matntensis
SAEZ A. Superior 2/3 Valdemoro 17' Matntensis
TASEV P. Superior 2/3 Beograd 2° jugosla viae
RATA] F. Superior 2/3 Doi 5° Jugoslaviae
DOMAJNKO S Superior 1/3 Zagreb 80 Jugoslaviac
GAJSEK A. Superior 1/3 Ceje 4° Jugoslaviae
Novembris 2
SCHNELLF. O. Visitator 3/3 Germaniae
BiES .ER V. DFC Indonesia Indonesiae
Nooembris 10
Musso P. Superior 1/3 Savona 11 ° Taurinensis
BEI.orrl P Superior 1/3 Verbania-Infra 14° Taurinensis
Acero G. Superior 2/3 Torino 1 1 "Taurinensis
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BERGESIO G. Superior 2/3
SEMERE-AB M. Regional Superior
PAMPLIECA A. Superior 1/3
ROLDAN B. Superior 1/3
Nooembris 24
GRUNDTKEJ. V. Prop. Econome
MARTINEZ B. Prop. Cons. 1/3
OLANCUA G. Pron. Cons. 1/3 Econ.
PASCUAL. A. Pron. Cons. 1/3 Asst.
D1AZ J.J. Proc. Cons. 1/3
FERNANDEZ J.I. Superior 1/3
MILLER O. Proc. Cons. 2/3
FRANz L.J. Superior 1/3
Nooembris 30
KNIBBELER F. Prot-. Cons. 1/3
Hos P. Prop. Cons. 2/3
LIMBERTIE R. hoc. Cons. 2/3
REINDERS M. Prop. Cons. 2/3
LIMBERTIE R. Superior 1/3
ABDEL-MALEK E. Prop. Cons. 1/3
ABOUJAOUDE G. Proc. Cons. 2/3
Decembris 7
ZWARTHOED J. Proc. Cons. 2/3 Assl.
FIKRE M.G. Prop. Cons. 2/3
LUB B. Proc. Cons. 1/3
HUNNEKENS T. Prop. Cons. 1/3
URBANEJA V. Prop. Cons. 1/3
KUZHIKKATTUCHALIL M. Prop Cons. 1/3
PRODHAN C. Proc. Cons. 1/3
PUDUSSERY J. Prop. Cons. 1/3
PADRbs F.. Superior 113
Decembris 15
DWYER P. Prop. Cons. 1/3
AKEHURST D. Prop. Cons. 1/3
LANE T. Prop. Cons. 1/3
WALSHE P. Prop, Cons. 1/3
RECAN P. Proc. Cons. 2/3
DOMINCUEZ. J. Prop. Asst.
PATO A. Superior 1/3
SANCHEZ MALL( )J. Superior 1/3
SIM6N P. Superior 1/3
GIRALDEZ J. Superior 1/3
RAMOS J. L. Superior 1/3
L6PEZ A. Superior 1/3
PEL.ETEIRO J.C. Superior 1/3
DOMINGUEZ J. Superior 1/3
VILA P. Superior 1/3
Decembns 29
ARREOLA L. Prop. Cons. 1/3
ALCARAZ M. Superior 1/3
TECLESCHI B. Regional Cons.
RUEAEL M. Regional Cons.
Chien 50 Taurinensis
Neapolitana (Erythree)
Manali 2 ° Portoricana































Los Milagros 11 ° Salmantina












Mai. 5, an. 1982, Vice Prov. Zaire constituta est ad normam C&S 156, 3.4.
NECROLOGIUM
Septemb .- Dccemb., 1982
49 Le CusUnuR Joseph J. Saccrdos 3.9.82 Paris 1° 77 59
50 PATO QcIVTAs Francisco Frazer 1 . 9.82 La Coruna 9° 55 38
51 Hr.RMOSLLU Marciano Sacerdos 8.9.82 Madrid 8° 77 58
52 PtAnWT Robert August Sacerdos 19.9.82 Panningen 1° 71 53
53 SVHADOLC Jernej Frater 18 . 9.82 Ljubljana 1° 80 48
54 Luvse Jozh Frazer 29.9.82 Ceje 4° 79 49
55 Ko Nim zNV Alojzy Sacerdos 12.9.82 Warsaw 17° 77 59
56 GILOUNN Patrick Sacerdos 22.10.82 Dublin 10° 75 54
57 H PaRERT J oseph A. Sacerdos 6.10.82 Philadelphia 1 ° 73 51
58 P IANcHou Emmanuel Sacerdos 5.11.82 Toulouse 13° 79 60
59 SAVtt .J I.udvik Sacerdos 8,11.82 Ljubljana I' 91 74
60 ALIARA Angelo Sacerdos 8.11.82 Carole Monferrato 4' 80 63
61 1)rAMRRoc to Giusto Sacerdos 19.11.82 Ticino 16° 73 56
62 Ho:AN Eugene Sacerdos 12.10.82 Afield I* 80 61
63 CARTOUX Jean Sacerdos 10.12.82 Dos 5° 72 54
64 SZVMKivwIcz Aleksander Sacerdos 17.12.82 Krakow 7° 70 54
65 McAvoy James G. Sacerdos 6.12.82 Philadelphia I' 68 44
66 KOTTARAM Thomas Sacerdos 23.12.82 Krishnachandrapur 120 46 25
67 Musso Pietro Sacerdos 15.12.82 Savona 11° 73 50
68 1)zrRMr.JKo Peter Frazer 18 . 12.82 Utica 8° 73 48
69 THOMI • SON James N. Sacerdos 26.9.82 Perryville 9° 75 56
Jan. - 5 Feb., 1983
I V Rtwseo Esteban Sacerdos 8.1.83 Madrid I' (PI•ov. Sal.) 85 68
2 SCHORNMAKERS Cornelis Sacerdos 20.1.83 Panntngen 1° 78 59
3 S r.MEux Clotaire Sacerdos 30.1.83 Beyrouth 1° 71 52
4 1)r. Gv.NNARo Giovanni Frater 31.1.83 Napoli 1° 86 69
5 Hoccut Filippo Sacerdos 20.1.83 Como 6° 79 54
6 I.Awt FR Louis Sacrnlm 28. 1.83 Philadelphia I' 82 63
7 VARANn G111-1vl1 'J- 3. 2.83 Siena 14° 76 56
8 HARK IA II I'ramA iSC( 11m - nl- 32.83 San Pedro Sula ll ° 79 64
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SECRETARIAT INTERNATIONAL
DES ETUDES VINCENTIENNES (SIEV)
- L'AG-80 (sess. LVII) a vote le,,Postulatum GIEV 0 (1) of it
est dit, a la fin: 'une organisation sur le plan international aura pour
but de coordonner ces efforts et de mettre en comun les resultats,'.
- En octobre 1981, le Conseil General, avant etudie cc
«Postulatum en cc qui le concerne, a decide de prendre en charge la
seconde panic du dit ^postulaturn-, a savoir le plan international. A
cettc fin Ic Conseil a charge le P. Gaziello de demander aux
Presidents des Conferences des Visiteurs d'Espagne, d'Italie, de
France, des USA et de la Caapvi de designer chacune on de leurs
confreres qui ferait partie d'une commission.
- Les confreres, ainsi designes, ont etc nommes membres de
cette commission: Gaziello, representant du Conseil General, J.M.
Roman (Espagne), Mezzadri (Italic), Morin (France), Poole (USA)
et Tamayo (Colombie).
- II etait prevu une premiere reunion de la commission, pour
juillet 1982 a Rome; rnais ayant surgi des concomitances avec des
Assemblees Provinciales, la reunion fut remise a one date ultericure.
Elle cut lieu a la Curie Generalice les 10-16 decembre 1982 et y
participerent tous les membres de la commission (le P. Morin, etant
malade, fut remplace par le P. Renouard, son substitut).
- Cette commission elabora on projet qu'elle soumit au
Superieur General; celui-ci et son Conseil, le 15 decembre 1982,
donncrent leur approbation au prgjet dont le texte, en trois langues,
fut distribue aux Visitcurs Tors de la Rencontre de ceux-ci a Bogota,
texte qui est public aux pages suivantes. Cc me scmble, en plus, titre
utile do donncr connaissance de l'allocution du Superieur General a
la conirni.ion a I'ouverture de ses travaux.
J. -0. B.
(1) - pour lc -postulatum GIEV.^, cf. VINCENTIANA, 4-5/
1980, p. 258.
- pour Ic ^,GIEV,,, cf. VINCENTIANA, 4/1975, p. 177-
179; 6/1975 , p. 370-371, 374; 1-2/1976, p. 72; 4/1977, p. 219-220;
3/1978 , p. 73-74; 1-2/1981 , p. 83-84 et Doc . L.aboris Convt. Gen.
1980, p. F5-F7.
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ALLOCUTION du Rvdme . P.R. McCullen a l'ouverture
de la Rencontre I.E.V.
Rome, 10 - XII-1982
Mes chess Confreres,
Je veux tout d'abord, officiellement, vous souhailer la bienvenue a la
Curie el vous exprimer ma reconnaissance d'avoir bier voulu accepter de
devenir membres de IT E. V. (Instilul International d'Etudes Vincentiennes).
,Je sais que chacun de uous est un professionnel dans It domaine des etudes
vincentiennes, et je sais aussi que chacun est engage, a plein temps, a d'autres
lathes. Ainsi, le travail que vous commencez ce matin est une .'oeuvre
surerogaloire-.
Le texte du Postulat de I'Assemblie ginirale de 1980 vous est bier connu,
et le Pere Gaziello va vous faire part des divisions prises par le Conseil general
pour ripondre a ce postulat. Celui-ci vous rappelle et precise que votre mission
est avant tout une Cache de COORDINA TION et de (.'OMMUNICA TION
des resultals des etudes de base faites au niveau provincial et interprovincial. Je
prie le Seigneur de benir vos lravaux de cis journees!
Permettez-moi d'exprimer, devant vous, un point de vue personnel sur
toute recherche a propo.s de l 'oeuvre de Saint Vincent. , J'aime a penser que vous
ne perdrez pas de cue que la recherche sur noire Fondateur, n 'est pas a faire
pour title- mime, mais toujours avec le desir de rendre Its Confreres, Its Soeurs et
tous ceux qui sont interessis par Saint Vincent, capables .'d 'aimer ce qu'il a
aimi et de pratiquer ce qu 'il a enseignii.
En vous disant cela, je pense itre dans la ligne de Saint Vincent. Certes
ce n'etait pas un anti-intellecluel, mais it etail convaincu que toule
connaissance, philosophique ou thiologique, doll titre mise en valeur pour
arriver a toucher et a changer le coeur des hommes. Nest-ce pas l 'urgence de
rencontrer les Bens dans leur vie de lous les fours qui l'a amene a montrer peu
d'enthousiasme pour le projet d'un confrere qui voulait se lancer dons une
traduction de l'Ecriture?
,Je ne veux pas, croyez- le been , minimiser ('importance de vos qualifica-
lions professionnelles dans la tdche que vous entreprenez aujourd'hui. jr vous
demande settlement de rester ouverts el sensibles aux besoins des Confreres et des
Soeurs qui oft It disir de mieux connaitre noire heritage vincentien , mais dont
Its capacilis et surloul le temps sont (imites. En vela, chess confreres,
laissons - nous inspirer par l'exemple mime de Saint Vincent . Il avail certaine-
menl I'ileffe pour devenir un theologien speculatif: Alais en homme pratique,
ou peut-titre plus exacternent, parcequ 'il voyait le Christ dans It pauvre, it a
trace un sillon pastoral. A mon axis , c'est vela qui dolt, sinon orienter du
moins colorer toules vos recherches sur Its realisations de noire Bienheureux
Pere.
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SECRETARIAT INTERNATIONAL DES ETUDES
VINCEN'!'IENNES
1.1. Pour repondre au Postulat vote par l'Asse.mblee generale de
1980: • on propose que chaque Province ou groupe de Provinces ait une
organisation propre pour la promotion des etudes fondamentales et leer
diffusion (St. Vincent , Ste. Louise , historie des Compagnies , etc.). Une
organisation , sur le plan international , aura pour but de coordonner ces
efforts et de mettre en commun les resultats ', le Supericur General et
son Conseil constituent un organisme international appele:
SECRETARIAT INTERNATIONAL des ETUDES VIN-
CENTIENNES (S.I.E.V.)
1.2. Le siege social est etabli a ROMA, Via di Bravetta, 159,
aupres de la Curia Generalizia.
2.1. Le SIEV se fixe comrne objcctif de ANIMER, INFORMER,
PROMOUVOIR, COORDONNER, ORGANISER tout ce que
regarde les etudes vincentiennes et 1'histoire do la CM.
Il s'offre aussi pour aider Ics Visiteurs a mettre en place
l'organismc provincial ou interprovincial demande par I'As-
semblee generale (postulat GIEV) et it entretiendra des liens
avec cet organisme.
2.2. Pour realiser cet objectif , le SIEV a comrne activites:
2.2.1. assurer l'information et la communication au moyen d'un
numero annuel de VINCENIIANA;
2.2.2. faire le point des etudes vincentiennes existantes et en
promouvoir de nouvelles;
2.2.3. patronner la publication dune bibliographic vincentiennc
complete;
2.2.4. susciter des etudes vincentiennes a fondement scientifrque;
2.2.5. encourager Les travaux de vulgarisation a propos de I'heri-
tage vincentien;
2.2.6. eveillcr I'interet pour la mise en ordre et l ' utilisation des
archives provinciales , en vue de l'histoire des Provinces;
2.2.7. mettre en place 1'etudc de I'histoire de la Congregation;
2.2.8. fournir un plan et des instruments concrets pour la forma-
tion vincentiennc (des jeunes et formation permanente);
2.2.9. proposer au Conseil general la mise en place de mois
internationaux d'etudcs vincentiennes;
2.2.10. organiser , en temps opportun et avec I'accord du Conseil
general , des colloques d'etudes vincentiennes.
3.1. MEMBRES.
3.1.1. Le SIEV est constitue par un nombre do confreres, qui ne
pourra titre superieur a 10 ni inferieur a 5. Un representant
du Conseil general fera partie du groupe, en plus.
3.1.2. Ses membres sont choisis en raison de leurs competences
vincentiennes , en assurant la representativite des langues.
3.1.3. Its sons nommes par le Superieur General et son Conseil,
apres entente avec les Visiteurs interesses.
3.1.4. II son nommes pour 6 ans, et renouvclables pour 3 ans.
3.2. SECRETAIRE GENERAL.
3.2.1. Le SIEV est dirige par un Secretairc general.
3.2.2. 11 est elu parmi les membres du SIEV et presente a
l'approbation du Superieur general.
3.2.3. Son mandat cst de 3 ans renouvelablcs deux fois.
3.2.4. 11 a pour fonctions:
3.2.4.1. convoquer aux reunions et les presider;
3.2.4.2 . fournir , au Superieur General et a son Conseil , tin rap-
port annuel des activites du SIEV;
3.2.4.3 . se mettre en rapport avec les membres correspondants;
3.2.4.4 . assurer la publication du numero de VINCEN77ANA (cf.
2.2.1.);
3.2.4.5. -nsrrver ct classer 1c, ,ti( limes du SIEV.
3.3. REUNIONS.
3.3.1. Les membres du SIEV se reunissent une fois ]' an. Its
pourront , si cela est necessire , programmer des rencontres
supplementaires.
3.3.2. Tous les membres du SIEV sont onus d'assister a toutes
les reunions.
3.4. MEMBRES CORRESPONDANTS.
3.4.1. Le SIEV a des membres correspondants dans les Provinces
ou groupes de Provinces . Ccux -ci ont tine double function;
3.4.1.1. recevoir les communications du SIEV et les diffuser aux
Provinces;
3.4.1.2. envoyer au SIEV les informations concernant I'etat et les
realisations des etudes vincentiennes.
3.4.2. 11 apparticnt aux Visiteurs de designer pour lour Province
Ies membres correspondants.
4.1. Le SIEV dispose d'un budget propre gore par le Secrctaire en
accord avec I'Econome general.
4.2. A chaque reunion annuelle, Ic Secretairc presente, au Supe-
rieur General et a son Conseil, les comptes de Panne ecoulee.
4.3. Le budget previsionnel, etudee par tous les membres du
SIEV, est presente et approuve par le Superieur General et
son Conseil.
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4.4. Le ressources sont assurees par I'Economat general et les
Provinces, aux conditions fixces par le Superieur General et
son Conseil. Elles doivent couvrir les depenses des reunions
du SIEV et les frais de fonctionnement du Secretariat.
5. Une coordination eventuelle pourra etre recherchce et etablie
avec les Filles de la Charite pour leur participation au SIEV.




1. Sont nommis membres du SIEV, a partir de ce jour.'
P. MEZZADRI de la Province de Rome
P. MORIN de la Province de Toulouse,
P. POOLE de la Province Occidentale des Elats-Unis,
P. ROMAN,!.M. de la Prurvn,r ilr Madrid,
P. 7AMAYO de la Proi^lmr de, (:ofanrbir.
2. Le P. MEZZADRI a eti elu et approuvi comme Secritaire giniral du
SIEV pour une duree de 3 ans.
3. Le Superieur General se propose de nommer un confrire de plus, a celle
lisle, pour reprisenter le MEGVIS (Mittel-Europaische Gruppe fur
Vinzentinische Studien)
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SECRETARIADO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS
VICENCIANOS
1.1. Corno respuesta al postulado aprobado por la Asamblea gene-
ral de 1980: • se propone que cads provincia o grupo de provincias
tengan una organizacidn propia Para la promocidn de los estudios
fundamentales y la divulgacidn de los mi.smo.s (de San Vincente, de
Santa Luisa, de la historia de lafamilia vicentina...). Otra organiza-
cidn a nivel international tendrd porfinalidad coordinar estos ensayosy
difundir los resultados,,, el Superior General y su Consejo consti-
tuyen un organismo international denominado: Secretariado
Internacional de Estudios Vicencianos (S.I.E.V.).
1.2. La sede social queda establecida en Roma, Via di Bravetta,
159, junto a la Curia General.
2.1. El SIEV tiene corno objetivo: ANIMAR, INFORMAR, PRO-
MOVER, COORDINAR, ORGANIZAR cuanto se refiere a los
estudios vicencianos y a ]a historia de la CM.
Sc ofrece asimismo para ayudar a los Visitadores que deseen
establecer el organismo provincial o interprovincial por la
Asamblea general (Postulado GIEV), con el que estara en
comunicacion.
2.2. Para realizar su objetivo, el SIEV se impone las siguientes
actividades:
2.2.1. asegurar la information y comunicacion por medio de
ntimero anual dc VINCENTIANA;
2.2.2. efectuar el inventario de los estudios vicencianos existentes
y promover otros nuevos;
2.2.3. patrocinar la publication de una bibliografia vicenciana
completa;
2.2.4. suscitar estudios vicencianos con base cientifica;
2.2.5. alentar trabajos de vulgarization relacionados con nuestra
herencia vicenciana;
2.2.6. despertar el interes por el ordenamicnto y utilization de los
archivos provinciales, con miras a la historia de las Provin-
cias;
2.2.7. impulsar el estudio de la historia de la Congregaci6n;
2.2.8. ofrecer un plan e instrumentos concretos para la fbrmacion
vicenciana (de los j6venes y formation permanente);
2.2.9. proponer al Consejo general la realization de meses interna-
cionales de estudios vicencianos;
2.2.10. con el consentimiento del Consejo general, organizar,




3.1.1. El SIEV esta constituido por cierto ntimero de coherma-
nos, que no podra ser superior a los 10, ni inferior a los 5.
Ademas, un representante del Consejo general formara
parte del grupo.
3.1.2. Sus miembros son escogidos en vista de su competcncia en
conocimientos vicencianos , y se procurara asegurar la re-
presentacion lingilistica.
3.1.3. Son nombrados por el Superior General y su Consejo,
previo acuerdo con los Visitadores interesados.
3.1.4. Son nombrados por 6 anos, pudiendo ser prolongadas sus
funciones por 3 anos mas.
3.2. SECRE I'ARIO GENERAL.
3.2.1. El SIEV esta dirigido por un Secretario general.
3.2.2. Es clegido de cntre los miembros del SIEV y presentado
para la aprobacion del Superior General.
3.2.3. Su officio Jura tres anos; puede ser confirmado en el mismo
dos veces.
3.2.4. Corresponde al Secretario:
3.2.4.1. convocar para las reuniones y presidirlas;
3.2.4.2. presentar al Superior General y a su Consejo el informe
anual de actividades del SIEV;
3.2.4.3. mantener relaciones con los miembros corresponsales;
3.2.4.4. asegurar la publicacic n del ntimero de VINCENTIANA
(cf. 2.2.1.);
3.2.4.5. conservar y clasificar los archivos del SIEV.
3.3. REUNIONES.
3.3.1. Los miembros del SIEV se retinen una vez al ano. De ser
necesario, podran programar encuentros suplementarios.
3.3.2. Todos los miembros del SIEV estan obligados a participar
en todas las reuniones.
3.4. MIEMBROS CORRESPONSALES.
3.4.1. El SIEV tiene miembros corresponsales en las Provincias o
grupos de Provincias. Dichos miembros desempenan las
siguientes funciones;
3.4.1.1. recibir las comunicaciones del SIEV y difundirlas en las
Provincias;
3.4.1.2. enviar al SIEV las informaciones que Sc relieren al cstado
y a las realizaciones do los estudios vicencianos.
3.4.2. Corresponde a los Visitadores designar los miembros cor-
responsales para sus respectivas Provincias.
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4.1. El SIEV dispone de un fondo propio, administrado por cl
Secretario, de acuerdo con el Ec6norno general.
4.2. En cada reunion anual, el Secretario presenta, al Superior
General y a su Consejo, el estado de cuentas del ano transcur-
rido.
4.3. El presupuesto anual , estudiado por todos los miembros del
SIEV, es presentado, para su aprobacion, al Superior General
y a su Consejo.
4.4. Los recursos economicos quedan asegurados por el Economa-
to general y las Provincias, de acuerdo a las condiciones
establecidas por el Superior General y su Consejo; deberan
cubrir las costas de las rruniones del SIEV y los gastos de
time ionamirnto del Secrrtariadn.
5. Se podra intentar y establecer una posible coordination con
las Hijas de la Caridad, por lo que se refiere a su participation
en el SIEV.




1. Con fecha 15 de diciembre de 1982, han sido nombrados miembros del
SI F, V.-
P. MEZZADRI, de la Provincia de Roma,
P. MORIN, de !a Provincia de Tolosa,
P. POOLE, de la Provincia Occidental de los Estados Unidos,
P. ROMANJ.M., de la Provincia de Madrid,
P. 7AMAYO, de la Provincia de Colombia.
2. El P. General ha confirmado la elation del P. MEZZADRI como
Secretario general del SIEV, por un periodo de tres anos.
3. El Superior General tiene en vista el nombramiento de otro cohermano que se
an'adiria a la lista precedente, a fin de representar a! MEGVIS (Mittel-
Europdische Gruppe fur Vinzentinische Studien)
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INTERNATIONAL SECRE TARIAT OF VICENTIAN
STUDIES
1. 1. To respond to the Postulate voted by the General Assembly of
1980: it is proposed that each Province or group of Provinces have its
own organization for the promotion of basic studies and for making them
known (St. Vincent, St. Louise , the history of the Double Family, etc.).
An organization on the international level will have as its goal the
coordination of these efforts and the communication of their results-, the
Superior General and his Council instituted an international
organism called: INTERNATIONAL SECRETARIAT of
VINCENTIAN STUDIES (S.I.E.V.)
1.2. The head office is established at the General Curia, Via di
Bravetta , 159, Rome.
2.1. SIEV has its objective to ANIMATE, INFORM, PROMOTE,
COORDINATE, ORGANIZE everything regarding Vin-
centian studies and the history of the CM. It also offers aid to
the Visitors in setting up the provincial or interprovincial
organism requested by the General Assembly (postulate
GIEV) and it will establish ties with this organism.
2.2. To realize this objective , SIEV has the following activities:
2.2.1. to assure information and communication through an an-
nual issue of VINCENTIANA;
2.2.2. to determine existing Vincentian studies and promote new
ones;
2.2.3. to support the publication of a complete Vincentian bibli-
ography;
2.2.4. to create Vincentian studies with scientific base;
2.2.5. to encourge popular works in regard to Vincentian heritage;
2.2.6. to awaken interest for arranging and utilizing provincial
archives , with a view to the history of the Provinces;
2.2.7. to set up the study of the history of the Congregation;
2.2.8. to provide a plan and concrete implements for Vincentian
formation (youth and continuing formation);
2.2.9. to propose to the General Council the setting up of
international months of Vincentian studies;
2.2.10. to organize, at favorable times and in agreement with the
General Council , conferences of Vincentian studies.
3.1. MEMBERS.
3.1.1. SIEV is made up of a number of Confreres which cannot
be more than 10 or less than 5. A representative of the
General Council will also be part of the group.
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3.1.2. The members are selected because of their Vincentian
competence, while assuring representation of the lan-
guages.
3.1.3. They are named by the Superior General and his Council,
after agreement with the respective Visitors.
3.1.4. They are named for 6 years, renewable for 3 years.
3.2. SECRE 'T'ARY GENERAL.
3.2.1. SIEV is directed by a Secretary General.
3.2.2. He is elected by the members of SIEV and presented for
the approval of the Superior General.
3.2.3. His mandate is for 3 years, twice renewable.
3.2.4. His functions arc:
3.2.4.1. to call meetings and preside over them:
3.2.4.2. to furnish the Superior General and his Council with an
annual report of the activities of SIEV;
3.2.4.3. to keep in contact with the corresponding members;
3.2.4.4. to assure the publication of the issue of VINCENTIANA
(cf. 2.2.1.);
3.2.4.5. to conserve and classify the archives of SIEV.
3.3. NIE1?Ti NGS.
3.3.1. The members of SIEV meet once it year. If necessary, they
can arrange additional meetings.
3.3.2. All the members of SIEV are obliged to assist at all
meetings.
3.4. CORRESPONDING MEMBERS.
3.4.1. SIEV has corresponding members in the Provinces or
groups of Provinces. These have a double Function:
3.4. 1. 1. to receive the communications of SIEV and diffuse them
in the Provinces;
3.4.1.2. to send to SIEV information concerning the state and the
carrying into effect of Vincentian studies.
3.4.2. The Visitors have responsibility for naming the corre-
sponding members in their Provinces.
4.1. SIEV has its own budget , managed by the Secretary in
agreement with the Econome General.
4.2. At each annual meeting the Secretary presents the accounts of
the last year to the Superior General and his Council.
4.3. The anticipated budget, studied by all the members of SIEV,
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is presented and approved by the Superior General and his
Council.
4.4. Resources are assured by the Econome General and the
Provinces, in conditions determined by the Superior General
and his Council. They should cover the expenses of the SIEV
meetings and the cost of the functioning of the Secretariat.
5. An eventual coordination can be sought and established with
the Daughters of Charity for their participation in SIEV.




1. The following are named members of SIEV from this day:
Fr. MEZZADRI , Province of Rome,
Fr. MORIN, Province of Toulouse,
Fr. POOLE, Province of the West, U.S.A.,
Fr. ROMAN,J. M., Province of Madrid,
Fr. 7AMA YO , Province of Colombia.
2. Father MEZZADRI was elected and approved as Secretary General
SIF, V for a term of 3 years.
of
3. The Superior General proposes to name an additional Confrere to this list to





- ..Arrivedcrci, P. Balestrero!..: suite a I'annonce du Supericur General (cf.
VINCENTIANA, 3/I981, p. 107), le P. Balestrero, ancien Econome General, est
rests un certain temps a la Curie pour aider son successeur, le P. Rigazio. Mais,
voici que Ies confreres de la Prov. de Turin ont elu le P. Balestrero Icur nouveau
Visiteur . C'est ainsi que le 24 juillet dernier , au cours dune ceremonic intime, Ies
membres de la Curie ont pu faire lours adieux au P. Balestrero qui allait rejoindre
son poste a Turin. Lc P. General a dit que le P. Balestrero a rempli son office
d'Economc General avec ..conscience et competence... C'est tout dire. Les Visiteurs
et Ies E.conomes Provinciaux ont pot apprecicr, en plus, la patience et la gentillesse du
P. Balestrero, ct aussi sa meticuleuse precision, pendant les cinq ann6es de son
mandat. Ici, a Ia Curie, noun avons eie ternoins, et henefic iaires , de la finesse do son
esprit de service vinccntien , de sa bctnte tout ainiable , de sa piece, et de son
devouement a route epreuve . Et, aux heures de relax, nous avons admire rneme sa
prodigicuse habilcte pour resoudre en quclques secondes les traquenards du cube de
Ruhik!
- .,Auguri, P. Festari!..: Le 7 octobre arrivait a la Curie lc P. Luigi Festari, de
la Province de Rome; son office: aide a I'Economat General. Office au travail obscur
et absolument necessaire. Pour le rernplir le P. Fesiari, Vieux routier de nos
apostolats directemeni missionnaires , a fait prcuvc dune grande disponibilite. Au
demeurant , c'est un homme dons la charmante simplicite est doublee dune joyeuse
activite et d'excellentes habiletes musicales . II en fait profiter, d'aillrurs, les
dimanches , noire paroisse romaine de Tor Sapienza. On lui renouvelle ici les
.. auguri .' avec lesqucls la maison do la Curie a recu son nouveau membre.
- Au sours de Is periode it laquelle se rapportent ces notulcs (septetbre 82 -
fevricr 83), le Supericur General a fait des visites en Europe, en Amerique (Nord ct
Sud), en Asic. Debut septembre, it etait a Panningen (Hollande)r les confreres
(etaient le centenairc de leur arriv6c aux Pays Bas (cf. VINCENTIANA, 3-4/1982,
p. 107-110). Les 16-25 septembre, accompagne du P. Wypych, it faisat Ia visite de la
Province USA-New England. Le 27 septembre, se trouvant a Paris, it adressait a
eerie date une de ses lettres .a chacun de mss confreres.. ((f. VINCENTIANA,
3/4/1982, p. 88-100). Accompagne du P. Gaziello, it visite la Province dr Madagas-
car (8 novembre - 3 decembre). II est a Bogota Ies 7-25 janvier participant a
I'assemblce de la Clapvi et a la rencontre avec les Visiteurs. Puts, accompagne du P.
Rigazio, it peut visiter la Province de Cuba (27 janvier - I fevrier). A partir du 16
fcvrier, accompagne du Secretaire General, it fait la visite a la Province des
Philippines. Il faut savoir que toutes ccs visites exigent une minutieuse preparation
(elaboration et etudes des dossiers, redaction, parfois avec traduction, des discours.
hornelies, etc.); Ir I'. McCullen y met un soin tout particulier; it bent absolurnent a
laisser de cote tout cc qui pourrait paraitre conventionncl rt, a chaqur occasion, veut
dire un message precis , simple, et Clair pour tour. Ces allecs et venues, ct bien
d'autres pour le service des Soeurs, sons suivies, precedCcs , intercalees , des travaux
ordinaires a la Curie. C'est ainsi que le Superieur General, avec son Conseil et les
Officiers, a dedie les 11-16 octobre a I'etude de 1'etat actuel des Provinces; pendant
ce tempo forte.., reunis clans une maison des environs do Rome, it est fait le point
des situations , puis on approfondit des questions particulieres et, en dernicr lieu, est
etabli le planning pour Ies prochains mois. Les 17-22 octobre, to Superieur General
et Ies mcmbres de la maison de la Curie se retrouvent a Ariccia, aux environs do
Casielgandolfo: its font leur retraite annuclle . Cette annex on la fait en silence et sans
pr6dicateur; toutefois , Ies liturgies et les lectures en common facilitent des 6changes
spirituels . Pour eviter la routine , on change chaque annee le systeme et le lieu de Ia
retraite . Au debut de I'Avent, le P. McCullen adresse unc nouvelle lettre ..a chacun
de mes confreres.. (cf. cc numero de VINCENTIANA, p. 2-3). Le 12 d6cembre, it
preside la rencontre que nous avons a la Curie avec not prctres-etudiants du
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Ieeoniano. Et, a partir du 16 decembre, participe aux actions liturgiques d'unc
ncuvaine preparatoire a la Noel que noes faisons clans notre Chapelle. Et, si je ne
m'ahuse, tout cc deferlcment d'activitcs est rempli avec calme, precision, bonne
hunteur, bonne sante et pas mal d'humour irlandais.
- Evidemment, autour du Supericur General, it y a route une equipe Un
chacun a son role et. en plus, se volt oblige, parfois, a accepter des travaux
extraordinaires. C'est ainsi que It Vicaire General , cn novembre, a Rome, lors de
la rencontre des Visitatrices ct Conseilleres des Filles de la ChariiC des Provinces
d'italic, donne uric conference sur les -relations entre la CM et ICs Filles de la
Charite-; to fcvrier , it va a Naples ou se trouvent reunis Its Superieurs, Visiteur et
Conseil de la Province, nouvelle conference. Avec les autres Assistants it est a Bogota
pour les reunions do janvirt.
- Le P. Gaziello, apres Bogota, visite ICs missions de 'I'icrradentro, de
Panama, de ['Honduras ct. a cause do la situation, ne peut rejoindre la Prelature du
PetCn (Guatemala), mais pent causer avec Its confreres de Guatemala memo et des
environs. Le P. Almeida. avant Bogota, fait la visite de la Province de I'Equateur.
Et Ie P. Wypych, en allant a Bogota, visite Its confreres do la Province de
Yougoslavie qui travaillent au Canada.
- Il petit ctre bon de savoir que Its membres de Ia Curie sont appelcs a
participcr a de ntimbreuses reunions do tous genres, ici a Rome. Reunions qui
demandent au prealable etude des dossiers et, ensuite , des rapport% circonstancies.
D'autre part, It P. Rigazio ct It Secretaire General ont decuplc leur proverhiale
activite pour la preparation des dossiers de la rencontre de Bogota. Evidemntent
d'autres ICs epaulent. C'est dire que Ia Curie est uric ruche ou Ion travaille
exclusivement pour la CM. Precisement. en octobre. to reprenant clans nos reunions
mensuelles noire projet communautairc , it a ete bien stipuI6 Ic but propre de la
maison : It service a toute la Congregation en aidant la Suptiricur General, son
Conseil et les Officiers a remplir les clevoirs qui leur assignent Ies Constitutions. Un
service d'accucil , aussi, car Its hotes de passage, confreres et autres, ct les visites de
tout genre , se succedent pratiquement sans arret.
f.-0. B.
PARISH OF THE TRAVELLING PEOPLE
DIOCESE OF DUBLIN, IRELAND
Brief History and Objectives
This parish was established by Archbishop Ryan in 1980 when he appointed
the first personal parish priest to the five thousand travelling people in his diocese. In
the second year ,I the parish there were two full- time priests, a sister catechist and a
secretary-cum-coordinator (1).
From the outset it was clearly specified that our role as parish team was to be
strictly pastoral and spiritual . While we have adhered rigidly to this we have also
worked very closely with the civil authorities in our concern that the travellers could
have better living conditions.
The situation of the Travellers today.
Dublin Diocese has five thousand of the twenty thousand travellers in the
country, all of whom, with very few exceptions, are Catholics. All of ours receive the
sacraments of initiation, penance, confirmation, Eucharist and matriniony. Follow-
(1) The priests are Frs. Michael McCullagh C . M. and Adrian Eastwood
C.M. - the sister , W. O'Donovan, D.C.
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ing the initial reception of the Eucharist , the frequency varies according to family
and local conditions (whether there is a local priest who makes them feel particularly
welcome in their church or whether there is a strong traditional faith in the actual
clan itself).
Of the six hundred families in the diocese, 450 are still transient with no proper
site or facilities and therefore considered illegal or at best tolerated until they are
forcibly moved on. Despite great efforts at providing relevant and acceptable forms
of education, only 50% of the children are yet able to avail of a basic education.
Work of the Parish Team.
Key moments of contact:
We have found it most important to be with our people in times of death or
sickness. We keep close contact with the families during bereavement and also
during the time of mourning. ('t'here is the great custom of having a month's mind
Mass each month for twelve months).
Sacramental Preparation.
There is a norm in our diocese that couples under eighteen years of age must give
six months' notice of their marriage while those over eighteen must give three. We adhere
rigidly to this . When a couple come to us or are presented by their family we
introduce the pre-nuptial enquiry. Following this we have the following:
Mass and blessing of the Engagement The extended family attend this.
Seven pre-marriage talks. Five of these talks are given by one of our team of
couples either in their home or in a suitable independent location. One is given by a
qualified counsellor and the final one on the theology and liturgy of marriage by the
priest and couple.
Observations:
Keeping a couple waiting does not improve the relationship and to avoid
family pressure for a quick marriage there is need to have a definite course covering a
definite time span. Once the course is complete the families sec no advantage in
waiting unnecessarily.
Problem:
There is not uniform approach in all dioceses (in sonic dioceses couples marry
at sixteen with little formal preparation and this presents problems for us). The
various chaplains plan to have a national meeting shortly.
Community and Evangelisation:
One must resist trying to impose an artificial community structure on all the
travellers - they see themselves as distinct clans with different values and aspir-
ations . Therefore for the most part our liturgical gatherings are based on a local clan
or extended family on the occasion of a wedding, a funeral, baptism or a special
memorial Mass for the dead or during the Advent or Easter cycles. Centralised
liturgies do not attract large numbers.
The Mission:
For two years we have had a mission of four to six weeks ' duration. Four
ntissioners augment our team for that time and give a mission of three days in ten
different locations as well as visiting all the schools and prisons . A high priority is
home visitation with school liturgies in the mornings and Penance Services and
Masses for the adults in the local churches in the evening . Where necessary or
appropriate, masses are celebrated for some families in their trailers or chalets. This
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year we had a pilgrimage to the National Shrine of our lady and for this there were
three hundred and fifty pilgrims. A Mission of six week's duration is also planned for
September-October, 1983.
Growth:
Great strides have been made in the field of education and especially at second
level. Many of the young travellers are emerging as articulate young leaders and
have spoken at the National Conferences. There is a strong emphasis on the religious
and moral formation of these young people and they certainly offer hope for the
future.
Catcchcsis:
The 'T'ravellers have been neglected in not having been introduced to the
vernacular in the celebrations of the sacraments. Being illiterate and also self-con-
scious it would have been necessary to have had a special programme of catechcsis to
help them participate fully in the new liturgy. Recently many of the adults have had
special preparation prior to receiving confirmation. Pre-baptism preparation is also
being introduced for the parents. In instances where children are not receiving a
formal religious instruction through attendance at school, we insist that children are
nine years of age before receiving First Holy Communion and fifteen before the
reception of confirmation. (This is to counteract the hasty and inadequate prep-
aration immediately prior to the reception of the sacrament in instances where
children are not at school). Children normally receive First Communion at seven
and confirmation from nine upwards.
Retreats:
Day and week-end retreats for young and old have begun and promise in the
light of experience to be very much worthwhile.
The Future:
While our work is primarily pastoral and spirituaI it would progress tnuch
better if
1. there were sites available for our 450 out of 600 transient families,
2. a better sense of community existed between traveller and settled in the
local Catholic communities or parishes,
3. all of our travelling children could avail of educational opportunities at
primary and post-primary level,
4. the religious and moral values of the travellers could he protected from the
materialists which is presenting itself to there,
5. more people could devote more and more time to the pastoral visitation of
each of the families,
6. there was a stronger commitment from the male religious to the educational
needs of the Travellers. (Communities of religious woolen have pioneered and
strongly supported this apostolate down through the years).
We are working, not so much with the materially poor but rather with the
socially and in many cases the spiritually poor. We have to affirm and in most cases
restore their dignity - to assure them that they are children of God - that they have
carried out much of the work of expiation for the sins of others. if we neglect this they





LE PLURALISME AU SERVICE DA LA MISSION
En congi en France, apris sa visite -ad limina- a Rome avec ks autres iviques de
Madagascar, Mgr Pierre ZEVACO, ivique de Fort- Dauphin, a itl intervittuf par Filix
LACAMRRE - La Croiz, 19/10/81)
Chaleureux comme on Corse, disponible comme un medecin, passionne
comme on pasteur, aceucillant commc un ami, Pierre ZEVACO, 57 ans , religieux
lazariste, est evequc de Fort-Dauphin (Madagascar), un diocese de 500.000 habi-
tants qui compte, entre 30.000 et 40.000 catholiques.
Corse, it Pest en effet : it est ne a VICO a quelques kilometres de cette ville
d'origine grecquc: CARGESE.
Medecin, it le demeurc: au moins une fois par semaine , it ('change son anneau
pastoral contre le stethoscope et it recoit Ics malades.
Pasteur, it a vecu la seconde do colonisation, cclle qui rendait sa responsabilite
a I'Eglise cle Madagascar.
Nonune evequc en 1968, it raconte sa premiere participation a la Conference
cpiscopale en 1969:
-Noun etions alors 17 eveques, dont 5 malgaches. Aujourd' hui, nous sommes
18 dons 15 malgaches. Cette disproportion en 1969 constituait la raison fondamenta-
le qui faisait que 1'Eglisc derneurait ctrangere.
J'ai vecu ce transfert. Pour ma part, j'y etais completcment acquis . Mais cela
n'allait pas de soi. Les resistances etaient vives. meme dans la Conference episcopa-
le. Car, meme lorsquc les cvCques se choisirent un president malgachi-, ils gardcrent
on secrctaire francais qui derneurait la cheville ouvricre du travail collegial.
Le tournant , c'est 1972. Cette annee- la. se tient one assembles du Peuple de
Dieu. Ix president et le sccretaire dcmissionnent ensemble. A cette date. it y avait
autant d'evequcs malgaches que d'etrangcrs. Nous nous choisissons un president ci
on secrctaire malgachcs.
On pourrait voir progresser Ia ntalgachisation parallelemcm dans la maniere
dont nous redigeons les lettres pastorales communes: d'abord en francais, traduites
en malgache , puts avec on squelette common , one redaction francaise
Trois Ctapes marquent la vie du rnissionnaire: quand it arrive , it ne comprend
ricn, it se met a traduire en malgache sa propre culture et le voila clans la seconcir
('tape: it sail tout, it se croft plus Malgache que les Malgaches. Puts, un jour, dix ans
ou vingt ans apres, vient la dernicrc ('tape it se d('couvrc etranger; c'est la crise du
missionnaire de 50 ans. 11 sera vrainient rnissionnaire dans la mesure ou it dominera
ce complexe d'inferiorite et, tout en acceptant sa difference, it se voudra serviteur de
I'Eglise locale. coresponsable sans domination ni effacement boudcur.
La langue du coeur est supericure a celle de la nationalitc, me disait un
Malgache. Un pretre ajoutait: -fly a des chases que to no comprendras jamais, mais to as un
coeur qui sent les choses-.
C'est vrai que je me sens a l'aise dans la liturgic malgache, ses chants et ses
danses . Je ne me crois pas guinde. Je reste moi- merne avec simplicite et humour. Je
ne m'cxprime plus en francais.,J'('tail prct a partir mais les eveques et les diocesains
souhaitent que jc rests.
Le diocese de Fort-Dauphin ("1'olagnaro) compte aujord'hui 48 petits semina-
ristes et 2 grands setninaristes. Nous avons 35 pretres: I I espagnols, 11 polonais, I I
francais et 2 malgaches. Sur ces 35, it y a 32 religieux. Nous avons cgalement 84
religicuse-s. Cc pluralisme est extrCnscment riche. Ucst a la fois on chemin pour
I'univcrsalite et un appel a 1 'incuhur:uinn hxale.
Jc crois que c'est cela la mission aujourd'hui.
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PHIL!PPINIS a partir du 16 fcvrier le Superieur (;eneral accompagne du
Secretaire General visite la Province. Le Visiteur, P. Delagoza, raconte les cvcne-
mcnts clans un substantiel rapport et les resume dins le bulletin provincial. Ici, on ne
peut qu'en faire mention. Le 20 fevrier, a l'Universite Adamson, seance solennelle.
Son President, P. Leandro Montanana CM, y rappelle quelques resultats visibles du
travail daps ('education des Vincentiens depots leur arrivee au pays en 1862 (67%
du clergc dont 43 evFques; 28% des membres de la premiere assembles nationals);
puis it d&-erne au P. McCullen le Doctorat Honoris Causa en Philosophic-Educa-
tion. Ci-dessous le discours du rccipiendaire. Notnbreuse assistance: le Cardinal de
Manille. one douzaine d'cvCques, professeurs des facultes, confreres. Soeurs, elcvrs
et leurs parents.
SAINT VINCENT AND EDUCATION
On the Occasion of Receiving a Doctorate in the Philosophy of Education
Adamson University - Manila
20 February 1983
First, let me express my thanks and my appreciation to the
President, Fr. Montanana and 'T'rustees of Adamson University for
the honour they have done me in awarding me a Doctorate in the
Philosophy of f:ducation, Honoris Causa. I feel deeply honoured
because the degree has been offered to me on a very historical
occasion, 50th Anniversary of the foundation of Adamson Uni-
versity. This occasion is made more significant for me by the
presence here this evening of I)r. Lucas Adamson, the son of the
illustrius founder of this University. In accepting the degree, I am a
aware that I am joining a group of other men and women whom
you have, for a variety of reasons, chosen to honour in a similar
way. The reason for honouring me is very clear. It is because I
happen, at this point of time, to be the successor of St. Vincent de
Paul. In my own mind I am convinced that this honour is intended
for him as much as for myself. Of course, he has passed beyond the
world of academic degrees and for centuries has been enjoying it
,,laureate,, which can never fade, a laureate which he won through
the shining love for God and man which was so evident in his life.
Although he has an honoured place in the great University of
I leaven where all disciplines except love have passed away, I cannot
imagine it man, whose heart was as large as St. Vincent's, remain-
ing uninterested in what is happening in universities here below on
earth, and in particular, in those universities which originated from
the inspiration of his earthly life and which derive their strength, in
part, as does Adamson, from that Congregation of which St.
Vincent was the Founder.
That St. Vincent's successor should be receiving an honorary
doctorate today from Adamson University may very well be caus-
ing him to smile wryly in heaven. Do I hear him say? - 4t took rite
seven years of hard study at the University of Toulouse to obtain a
Baccalaureate in Theology. My successor drops out of the skies at
Adamson University, Manila, and he receives, not a baccalaureate,
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but nothing less than a Doctorate in the Philosophy of Education.
There never was much justice on earth in my time and seemingly
less now... . However, I don't begrudge my successor this degree,
provided only that he does not start lecturing academic staffs on the
subject of education...,,.
In this comment, which I imagine St. Vincent may very well
be making to St. Louise and some of his other close friends in
heaven, you will notice that he does not mention the fact that he also
obtained a little later in his life, a Licentiate in Canon Law from the
University of Paris. We do know that he treasured, or at least kept
in his possession until the end of his life, the two parchments
testifying to the degrees which he had won. The fact that he did
obtain degrees from two universities justifies us in concluding that
he had more than a passing acquaintance with the world of
university education. Even if he was not to become a professional
academic, what would seem to be certain is that he decided that he
would pass through the groves of Academe but only because he
thought that that path would lead him to a more lofty eminence
where he could enjoy for the rest of his life ,otium cum dignitate•",
,,leisure with dignity,,.
While on his way, as he thought, to a restful pasture, he was
diverted by the grace of God into a humbler path which led him into
the world, first of' the poor peasant people of France, then to the
world of pastors and priests, and later into a world of very deep
suffering which he discovered in the souls and bodies of orphans,
prisoners, refugees and hostages. The further he traveled on this
path, the more absorbed he became with the practicalities of how
such suffering could be alleviated in the way and in the spirit that
Christ, Preacher of Good News to the poor, had done by word and
deed. As the years passed, Academe became distant to him.
However, it must be said that he never entirely forgot what he had
learned in the Universities of Toulouse and of Paris, which had left
their mark upon his mind . Texts from the Scriptures, citations from
the Fathers of the Church, dicta of the philosophers, would make
bright but brief appearances in the conferences which, in his own
simple, animated manner, he would give to the Priests of the
Mission, the Daughters of Charity and the clergy of Paris during
the last 25 years of his life. Would St. Vincent, we can ask, have
been such a formidable force against Jansenism had he not freq-
uented the lecture halls of the Theology Faculty in the University of
Toulouse? Could he have given the following practical advice to a
group of young philosophy students, if he himself' had not experi-
enced the discipline that the study of philosophy at a university
demands?:
,,May the philosophy that you are going to learn, help you to
love and to serve the good God even more than you did previously;
may it help to elevate you to Him by love; and while you study the
science and philosophy of Aristotle and learn all his divisions, may
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you learn the science and philosophy of Our Lord and His maxims,
and put them into practice, with the result that what you learn
would not serve to puff up your heart, but would rather enable you
better to serve God and His Church'. (COS"1'l, XII, 63-64)
It must be said, too, that what St. Vincent harvested in the
Universities of Toulouse and Paris was subesequently to he inte-
grated into the ^ppassionate intensity,, with which he devoted himself
to lifting the broken forms of the poor whom he found on life's road
and whom he kept bringing to the Inn of God's Church. He would
have the Priests of the Mission and the Daughters of Charity help
the poor spiritually and physically. Intellectually, too, the poor
could and should be helped. While St. Vincent de Paul was not an
educational theorist, he could he said to have been a pioneer in
making basic education more available to the poor of France,
particularly to those living in rural areas. In his conferences to the
Daughters of Charity, he manifested a constant preoccupation on
how the children of the poor could be taught to read and write. St.
Vincent's modern official biographer remarks: "When St. Vincent
speaks to the Sisters in his conferences or regulations on the works of
the Company, he always mentions two: the service of the poor and
the education of youth, and hence the second was in his eyes, not a
mere accessory work of minor importance (COSTE, English edi-
tion, vol. 3, p. 65). It is an historical fact that he drew up a set of'
regulations for those Daughters of Charity who would he engaged in
such programs of basic education. (Cf. Ib. footnote, p. 66, note 5).
What advice St. Vincent might have offered to professors in
second and third level education, we do not know. It would certainly
have been practical, for his genius was practical. It would be offered
with a profound humility, for he was convinced, not only of the
importance of humility in his own personal life, but convinced. too,
that in the imparting of knowledge to others, the medium was
humility. For, after all, was that not the method of Christ, the
't'eacher, Who wanted all to learn from Him humility of heart?
Were St. Vincent asked to speak at it graduation ceremony in
any university, his remarks would be predictable. After rejoicing
with those who rejoice, he would, with a penetrating gaze, look at
the new graduates and ask: ,And what. my brothers and sisters, are
you now going to do for the poor with your newly won degree?' Nor
would he. I am certain, make any exception for those who, without
the sweat of their brows and without burning the midnight oil,
receive Doctorates in the Philosophy of Education, ^,Hotioris
(:aura,, ... On a graduating day, too, he would remind his audience
that education did not end with the attaining of a degree. His
humility might prevent him for appealing to the success of his
famous W1'uesday Conferences,, which he started for the clergy of
Paris and its environs, - and which may not unfairly be thought of
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as anticipating modern -crash courses,, and 'educational seminars,,.
He would conclude his remarks, as he always did when he spoke to
the Daughters of Charity, by praying God's blessing on his audi-
ence, or rather I should say on the participants. For when St.
Vincent spoke to the Daughters of Charity, he was Socratic in his
method, - inviting the Sisters to share in a simple, humble manner
whatever insights the Lord might have given them on the subject
under discussion. In that, too, he showed himself to be a teacher
who understood one of the fundamental principles of educational
theory, - that the student will learn and retain more easily the
truth which, through guidance, he has discovered himself.
And now for that blessing. May Adamson University so
qualify its alumni that they may be, here in the Philippines and
beyond it, worthy ambassadors of Christ and of His Kingdom,
which is one of justice, love and peace.
Richard McCullen C. M.
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Entourant Ic Superieur General et le Secretaire General, Ies etudiants ct
seminaristes de la Province des Philippines avec leurs cinq formateurs . Un groulx•
qui donne A la Province de beaux espoirs, d'autant plus que la movenne d'age des
CM incorpores est la plus jeunc de Ia Congregation: 38 ans. Au ler. janvier la
moycnnc d'age Bans Ics autres Provinces ctait: 10 prov. entre 41-49 ans; 27 Prov.
entre 50-59 ans; 10 Prov. entre 60-68 ans. La moyenne g@n6rale dans la CM etait dc
53,45 ans (en 1969, elle etait de 48,42).
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HACE 350 ANOS
CON LA BULA «SALVATORIS NOSTRI»
EL PAPA APROBABA LA C.M.
por Jose-Oriol BAYLACH C.M.
Nota y cuadro comparativo
* En el presente atio de 1983 concurren varios e importantes
aniversarios que interesan e interpelan a la Familia Vicenciana. En
efecto,
** - el 12 de enero se cumplen los 350 aiios de la promulga-
cion de la Bula ^,Salvatoris Nostri-, con la cual el Papa Urbano VIII
erigia y aprobaba la Congregation de la Mision;
' * - en los tiltimos dias de febrcro o primeros de marzo,
scgtin Coste (1), sera el 350° aniversario de la muerte tie Margarita
Naseau, la ^,primera Hija de la Caridad,o;
* ` - el 23 de abril, se cumpliran los 150 anos de la funda-
cion, por Ozanam, de las Conferencias de San Vicente de Paul;
`* - el 13 dc junio, los 350 aiios de la pritnera reunion de
toma de contacto para la puesta en marcha de las Conferencias de
los Manes; la primera reunion formal fur eI 16 de julio de 1633;
* * - el 29 de noviembre, los 350 an'os del inicio de la
Comunidad de las Hijas do la Cardidad.
* En el calendario de este ano dos Encuentros importantes:
por vez prirncra en nuestra historia, el Superior General y su
Consejo, reunion con todos los Visitadores en Bogota del 10 al 25 de
enero (2). En mayo-junio, reunion del Padre General y de Sor Roge
con su Consejo con todas las Visitadoras, en Paris.
* Estos aniversarios de la Familia Vicenciana van inmersos en
otros acontecimientos eclesiales notables: el Ano Santo de la Reden-
ciOn que se inaugura el 25 de marzo, el Sinodo sobre Reconciliacloll
y Penitencia en octubre, la puesta en vigencia del nucvo Codigo de
Derecho Canonico el 27 de novictnbre.
' Numcrosos acontecimientos, pues, que interesan e interpe-
Ian particularntente a la C.M. Hasta la reciente creacion del SIEV
(3) y su funcionamiento en este ano pueden (far un nuevo impulso a
los estudios vicencianos allende el mundo. Y, ojala!, en este ano la
CM pudiese contar con la aprobacion de las nuevas Constituciones
por parte de la Santa Sede (4). En julio, se alcanzara la mitad del
trayecto entre la AG de 1980 y la de 1986; una etapa que invita a
evaluaciones y a prospectivas.
S.V., 1, 185; -M. Vincent... I, k( . 263.
(2) El n°2 /1983 dc VINCENTIANA est£ dedicado cxclusivamente a esle
Encuentro ; el n° 3/1983, comporta la edicion oficial trilingiic de la .Ratio formalio-
nis» para el Seminario Interno.
( 3) cf. en cste ntimero p. 8.18.
(4) al I de febrero de 1983, en espera do Ia aprobacion defnitiva , siguc en
vigencia la aprobacifn provisional (cf. VI CENTIANA , n° 3/1981, p. 105, 222.224).
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* En esta nota, con motivo del 350' anivcrsario de la Bula « Sal-
vatoris Nostri» , deseo comprobar lapermanencia o la evolution del pensamien-
tofundamental de S. Vicente sobre la CM tat corno ha .lido recogido juridicamente
en los documentos oficiales referentes a la fundacicin y asociacion, y a las cuatro
aprobaciones (diocesana, civil, Propaganda fide y Pontificia). Me cin'o,
pues, mediante un cuadro visual, tinicamente it los siguientes documen-
tos: contrato de fundacicin (17-IV-1625), acta de asociacion de los
primeros misoneros (4-IX-1626), acta de aprobacion del arzobispo
de Paris (24-IV-1626), patente de la aprobacion del Rey de Francia
(mayo do 1627), verbal de la aprobacion por la Propaganda Fide
(5-XI-1627), Bula de Urbano VIII (12 de enero de 1633) (5).
* No resumo aqui la historia de las gestiones do estos ocho anos.
Es una historia ya bien conocida. Por otra parts, no se han encontra-
do nuevos documentos desde los ultirnos hallazgos del P. Coppo pace
unos diez anos. Sin embargo si algtin lector desea refrescar sus conoci-
mientos le remito a las siguientes sintesis de facil alcance: para los
francofonos, Coste'Monsieur Vincent,,, I, p. 175-187; para los anglofo-
nos, S . Poole «A History of the C. M.,,, p. 45-48; para los italianofonos,
Coppo 'Vincentiana,,, 1972, p. 173-177, 'Ann. cf. Mis», 1973, p.
37-65, y Mezzadri <,Ann. d. Mis,,, 1977, p. 183-189; para los hispano-
parlantes ,,J.M. Roman « S, Vicente de P.,), I, p. 176-178, 182, 210-223.
* El pergamino original de la Bula enviado desde Roma, que sc
guardaba en San Lazaro hasty la Revolucion, se encuentra hoy en
los Archivos Nacionales de Paris. Se pucde leer el texto latino en Coste,
XIII, p. 257-267 pero teniendo en cuenta algunas ligeras variantes
con el original y que rectifica Combaluzier en Annales de ]a CM,
1941, p. 31-32; una traduccion.francesa, en Annales de la Mission,
1941, p. 32-40; una traduccion at italiano en Ann. dl. Mis., 1925, p.
174-187; una traduccion at espanol, en 'Obras Completas de S.V.»
tom. X, p. 303-320 donde, ademas, esta el tcxto latino con las
rectificaciones de Cornbaluzier. No conozco versiones al ingles, al
portugues u a otros idiornas.
* Antes de ofrccer el cuadro y otra nota (6), seame permitido
un recuerdo personal de mi juventud seininaristica recien iniciada
en la CM. El 12 de enero do 1933, el Superior General, P. Verdier,
estaba reclufdo en la enfermeria de San Lazaro ya gravemente
enfermo (moriria dos semanas despues, el 26); a su requerimiento,
el P. Cazot, primer Asistente, le llevo el Volumen de las 'Acta
Apost6lica in gratiarn CM», 1876, donde en las p. 3-9, se encucntra
el texto latino de la Bula. El P. Verdier comentci la irnportancia del
aniversario, ratifrco su adhesion a la Santa Sede y su devotion a S.
Vicente y, al final, beso cl texto.
(5) Es sabido que la Bula Ileva la fecha '12 de enero de 1632, fecha del
c6mputo eclesiastico qque corresponds, segun ei cbmpputo civil. al ano do 1633. En
otra ocasion ya explique Ia solution it cste prohlema (cf. VINCEN"1'IANA,
5-6/1981, p. 394, nota n* 18).
(6) A continuation de esta nota el P. Perez Flores ofrece on esqucrna de Ia
estructura de la Bula y, en VINCENTIANA 4/1983, publicara on denso artfculo
sobre la Bula en sus aspectosjuridicos y en la cvolucion de estos hasta nuestros dias.
CUADRO COMPARATIVO DE LA EVOLUCION DEL PENSAMIENTO DE S.VICENTE SOBRE LA CM, RECOGIDOS EN LOS DOCUMENTOS
IDEAS Contrato Funda. Aprob. Episcop. Acta Asociac . Patente Real Aprob. Prop.Fi. Aprob. Pontif.
17-IV-1625 24-IV- 1626 4-IX -1626 ?-V-1627 5-XI-1627 12-1-1633
CompafT a, Congre dem que an a modo de Con- Congregaci n y La Misi6n Congregaci n
NOMBRE gac16n,Cofradfa contrato fund.) gregac16n,Com- Asociaci6n de la Misi6n
PP. o Sacerdo- Eclesidsticos panfa,Confradfa
ter de la Misi6
Dedicarse por dem que en Salvaci n del Dedicarse por Ministerio de alvaci n propia
entero y exclu- contrato fund .) pueblo pobre entero y sola- las misiones de las almas
sivamente a la Dar misiones de los campos mente a las jue moran en pue-
salvaci6n del gentes de las los ,etc.,y en lu
FIN pueblo pobre de aldeas
Bares mda humil-






Eclesi sticos clesi sticos 4 sacerdotes Sacerdotes ; e- 8 companeros aicos,cl rigos,
firmantes clesiasticos del Sr.Vicente acerdotes
vivir n an co- dem que an vivir juntos a para vivir en iven actualmente
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EXENCION a los Prelados
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enuncia a bene dem que an (f dem que en Renuncia a con- (f tem que an ar n gratis sus
OBREZA ficios, dignida - ontrato fund.) contrato fund.) diciones, cargos contrato fund . isiones ;pueden
es de Iglesia de las ciudades y Aprob . Obp. oseer ,adquirir
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SUP.GEN. u6s,elecc16n d c16n del Sr. VI - - - lecc16noe un miem
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Nitta at cuadro anterior:
1. - Nombre salvo en la aprobaci6n de Propag. Fide, el vocablo -Congrega-
ci6n- permanece constants . El vocablu -Mision., presence en los dos primeros
docusnentos y en el penultirno. Al final se unen exclusivamente los dos que ya se
encontraban en cl contrato fundacional. I,a idea, para expresar una •contt nidad no
de religiosos. (no se encuentra Ia palabra .,secular-) de•dicada it .,]a ntision.', sufre
algunas variances de formulaci6n. Elias obedecen al vue ahulario juridico cut use en
aqucl entonces y a Ia preocupaci6n de cvitar la confusiein con una ,torminiciad de
religiosos.. Al final prevale la idea de Vicente.
- Fin: permanece siempre la idea de '.rnision.., pcm se van suprimiendo o
ariadiendo algunos cornpienientos. Asi, ei -por entero y exclusivamente•• del princi-
pio, y que se repitc en la patents real, desaparece en el acta de asociac:i6n, en cl texto
de Propag. Fide y (-if la Bula. En csca hay una precisi6n nueva: " en Ins lugares ntas
huntildes- (sin decir d6nde). Y en Ia Bula, se ariadc dos fines mar. ,cjercicios a
ordcnandos y culto a la SSma. Trinidad, Encarnaci6n, Virgen Maria.. Ha habido,
puss una evoluci6n como ampliacion de la idea original.
- Miembros el desarrollo do la comunidad ha ido crcando las divcrsas
categorfas. En ocho anos, estas ya son las tres : eclesiasticos, laicos y ckrigos.
- Vida interna: sin variaci6n, salvo, en Ia Bula, el cuntplcrnento de -acios de
piedad comunes..
- Exencion. Ia idea, no la palabra, se encuentra en toda la scric, Pero, en la
Bula se Ia especifica distinguiendo el apostolado cxterno y la vida interna de la
Cumunidad.
- Pobreza: la constante de «renuncia a beneficios, etc, desaparece en la Bula
ditnde se precisa la capacidad de •posecr, etc. bienes para la CM.. En Ia patents real
y en la Bula se cunsigna la gratuidad de la smistones.
- Superior General V Gobierno: ningun carnbio en cuanto at •acl vitam" para el Sr.
Vicente; variacidn, para cl sucesor: primero, ..eleccion do tin miembro cada tres
anos- y, en la Bula, desaparece .cada tres anos-. Constame la autortdad (lei Superior
General. pero, en la Bula se estipula que los .cambios en los estaiutos necesitan Ia
aprobaci6n del arzobispo do Paris...
11. - I*: el pensamiento de S. Vicente sobre la CM reto'ido en los documentos ut supra
no ha sufrido variaccones fundamentales: Cumunidad y Vida en comtin de misioneros no
religiosos, en pobreza, para dar misioncs a los pobres, scgun licencia y con surnisi6n
a los Ordinarios de lugar.
- 2°: este pensamiento se ha adaplado o completado en aspectos organizatroos o en
campos apostolcco .c, N. esto siguiendo la Icy de la vida o acudiendo alas necesidades de la
Iglesia (miembros, elccci6n del Sup. Gen., pobreza, lugares mas humildes , retiros a
ordcnandos).
- 3°: esie pensamiento ha Lido propuesto, con conctancia , tenacidad y habilidad.
Vicente ya escribla at 1'. Du Coudray. so enviado en Roma, luego de precisarle los
cincu puntos lundantentales de su proyecto : -no es preciso cambiar nada del
proyecto... Pase con [as palabras; pero en cuanto a la sustancia , es mcnester que
qucde enters... Mantcngase , pues. firms y do a entender que hace largos aims que se
piensa en esto y que tenemos experiencia. (1). Palabras rsclarecedoras y alecciona-
doras para cualquier persona en busca de aprobaci6n para un proyecto conllictivo
pero que juzga, ante Dios, beneficioso para la Iglesia.
(1) Coste, I, p. 116 (edici6n espaiiola , toot. 1, p. 177, edici6n italiana , tom. I,
p. 177).
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4. Clause finale: Non obstantibus apostolicis at provincialibus, synodalibus, universalibus conciliis editis
et edendis,specialibus,vel generalibus constitutionibus.
5. Date: A Rome,pres St. Pierre,le 12 janvier 1632,1'an de 1'Incarnation (1633,au comput civil),de notre
pontificat le dixieme. URBANO VIII,servus servorum Dei,Dilecto officiali,venerabilis Nostri
Archiepiscopi parisiensis , saiutem et apostolicam benedictionem.
Note: le texte latin se trouve dans "Acta Apostolica in gratiam CM",Edt. G.Chamerot,Paris,1876,pp.3-9.
Aussi dans COSTE,XIII,257-2137. 11 parait que ces deux textes ne sont pas reproduits de l'original.
elui-ci se trouve aux Archives Nationales de France. Le P.Combaluzier nous a fait voir lea differences en-
l'original et letexte fourni par Coste,variantes qui se trouvent Presque exactement dans le texte de AACM;
auf cinq,elles ne sont pas importantes (cf.AF,1941-1942,31,note). - La lecture du texte est indis-
ensable pour en connaitre les nuances. On en donne cette synthbse pour avoir une idee du contenu et sus-
iter l'intcer6t pour la lecture du to to memo. 11 y d'lailleurs,des traductions en francais en italien et
ei; espaLlr,ol...i. et .le comprends que fe latin de la Bule n eat pas facile pour tous. !. P.-F.
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IN MEMORIAM
Mons . Annibalc BUGNINI C.M.
VINCEN7'1ANA, en publiant I'ensemble de documents, biographies et
homilies qui suivent , desire rendre hommage a son Premier Directeur appele
ricemment ..a la Mission du Ciel,.
Le P. Annibale Bugnini, en effet, Jul charge par la Rvdme. P. W. Slattery
de traduire en termes operaloires It dicret no 3 de l'AG-1955: 'Conficiatur
Commentarium Congregationis latine exaralum , in quo edanlur documenta et
articuli de discipline nostra, de historia et ministeriis Congregationis nostrae,
de vita spirituali et his similibus'.
Ainsi naquit. it premier janvier 1957, VINCENTIANA (six Jeuilles
de dix a douze pages polycopiees au stencil , et red{gies en latin). Le P. Bugnini
en assura l'edition de douze numeros pendant un an el demi , jusqu'au jour ou
it fut nommi a un poste de la Congregation des Riles.
En cette premiere etape de VINCENTIANA on y trouve deja, en
resumes fort serris, Its sections habituelles d'information et de formation qui
marqueront les elopes suivantes de la revue. Un travail astreignant pour
elaborer des syntheses sur des rap ports offerts en plusieurs langues et, puis,
cooler ces resumes en un latin pas toujours malleable vis-a-vis a la modernite
des fails et des objets.
Le Rvdme. P. YY'. Slattery ecrivit, lors de la nomination du successeur:
miIli usque nunc praefuit carissimus confrater nosier, A. Bugnini cujus
indefessae curae in hoc munere gralum libenler reddo lestimonium. (VIN-
CF,NTIANA, n o 13, 19.58, p. 1).
J. -O. B.
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LA SCOMPARSA DI MONS. ANNIBALE BUGNINI
Si a spento questa mattina, 3 luglio, a Roma, nella Clinica,Tio
XI,,, dos''era ricoverato, S.E. Mons. Annibale Bugnini, Arcivesco-
vo "I'itolare di I)iocleziano, Pro-Nunzio Apostolico in Iran.
Mons . Bugnini era nato a Civitella del Lago (Terni ), diocesi di
Toc1i, i1 14 giugno 1912.
Ncl 1928 cntr6 nella Congregazione delta Missione c compi gli
studi di licco c lilosotia at Collegio Alberoni di Piacenza, di teologia
alla Pontificia University di S. Tommaso d'Aquino, di Archcologia
Cristiana al Pontificio Istituto di Roma.
Ordinato sacerdote net 1936, per alcuni anni diresse il Convit-
to ecclesiastico Leoniano ed cscrcito it ministero pastorale in diverse
parrocchie della periferia di Roma.
Incaricato del settore editorials della sua contunita, Mons.
Bugnini svolse un'intcnsa attivity in campo missionario c liturgico
pubblicando numerosi studi in diverse riviste, enciclopedie e dizio-
nari.
Nei 1960 fu nominato segretario Bella Pont. Commissions
Liturgica preparatoria del Concilio Vaticano II e net 1967 Scgreta-
rio del ^,Consilium ad cxsequcndain Constitutioncrn de sacra Litur-
gia,,. Nel maggio 1969, Papa Paolo VI to nomin6 Segretario Bella
S.C. per it Culto diving. 11 7 gennaio 1972 fu pubblicata la notizia
della sua elevazione alla dignity episcopale e net 1976 fu norinato
Pro-Nunzio Apostolico in Iran , carica the attualmente copriva.
Mons. Bugnini c conosciuto soprattutto per l'opera da lui
svolta net cameo liturgico dove ha profuso Ic sue energie sacerdotali
e intellettuali.
La Santa Messa esequiale sari celebrata lunedi 5 luglio alts ore
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Dal Vaticano, 21 Luglio 1982
Ret,erend:ssimo Padre,
Con lettera del 7 luglio corrente, it Signor Michael Hornblow, dell'Uffi-
cio dell' Inuiato Personate del Presidente degli Stati Uniti d'America presso la
Santa Sede, ha trasmesso un messaggio di condoglianze da parte dell'Arnba-
sciatore Bruce Laingen per la recente scomparsa di S. E. Mons . Annibale
Bugnini.
Nei rimettere alla Paternity Vostra Reverendissima copia di tale scritto,
La prego di volerlo far recapitare, se possibile, ai Familiari, del compialo
Presute.
Proffito volentieri dells circostanza per confermarmi con sensi di distinto
ossequio




P. WILLIAM W . SHELDON, C.M.
Procurators Generale
della C', mt, 'g,,/nonc delta \li,,imc
RONlA
OFFICE OF THE PERSONAI. ENVOY OF'I'HE PRESII)E.NT
OF THE UNITE) STATES OF AMERICA TO'I IIF HOLY SEE
Via di Porta Pinciana 4, (H)187 ROME.
July 7, 1982
Your Excellency:
I have the honor to convey to you the following message from
Ambassador Bruce Laingen on behalf of the American hostages
who were held in Teheran:
,,We, a group of Americans formally held hostage in Iran have
learned with the deepest regret of the death of Archbishop Annibale
Bugnini in Rome. We ask that our condolences, together with those
of our families, be conveyed to members of' his family. We will
treasure the memory of a than unceasing in his love and concern, a
fellow-diplomat who suffered with us in the loss of our freedom, and
a friend whose qualities were a tribute to best in the human spirit .
On behalf also of the Personal Envoy I would like to request
that you convey our deepest sympathy to the family of Archbishop
Bugnini . He was a true friend during a most difficult time and we





The Most Reverend Achille Silvestrini
Secretary, Council for the Public Affairs of the Church
Vatican City
IN MEMORIAM
S.E. MONS. ANNIBALE BUGNINI, C.M.
Il giorno .3 luglio 1982 a improvvisamente deceduto S. E. Monsignor
Annibale Bugnini, Arcivescovo titolare di Diocleziana, Pro-Nunzio Apostoli-
co in Iran, the fu Segretario del «Consilium ad exsequendam Constitutionem de
sacra Liturgiaa e poi della Sacra Congregazione per it Culto Dirino.
Nell'apprendere la dolorosa notizia , la Sacra Congregazione per i
Sacramenti e it Culto Divino si unisce intimamente al cordoglio di quanti to
conobbero e ne stimarono le insigni dolt' di sacerdole, studioso e Pastore, ed eleva
ferventi preghiere al Signore affinchc voglia ora ammellere alla celebrazione
della perenne liturgia del Cielo Colui, the tanto si adopero in terra per to
splendore del culto divino.
Concede, quaesumus , omnipotens Deus,
ulfamulus tuus Hannibal , episcopus,
qui in terrena liturgia caeleslem illam
praegustando participavit,
quae in sancta civitate Jerusalem celebratur,
cum omni militia caelestis exercilus
nunc hymnum gloriae tuae
sine fine canere valeat.
Per Chrislum Dominum nostrum . Amen.
(..Notitiae.., S.C. Pro Sacrant. et Cult. Div.; giug .- lug. 1982 , N° 191-192, p. 388)
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LE ESEQUIE DELL 'AIWIVESCOVO
MONS. ANNIBALF, BUGNINI
Ne/la chiesa di San Gioacchino at' Pratt di Castello si sono suolte net
pourer{Ygio di ieri, lunedr 3 luglio, le esequie di Mons. Annibale Bugnini,
Arcivescovo titolare di Diocleziana, Pro-Nunzio Apostolico in Iran, scompar-
so sabato 3.
La concelebrazione della Santa Alessa c stata presieduta dal Cardinale
Segretario di Stato Agostino Casaroli. Erano presenli numerosi Cardinali,
Vescovi, Officiali della Segreteria di Stabo, sacerdoti del Collegio Alheroni di
Piacenza - dove Mons. Rugnini compi gli studi liceali e di filosofia - e del
Convitto Ecclesiastico Leoniano in Roma the per alcuni anni fu diretto dal
compianto Presule.
L'esemplarith oggettiva dell'omelia funebre pronunciata dal celebran-
te Cardinale Agostino Casaroli ci induce a pubblicarla per intero a
edificazione del' no.stri lettori:
1. ,Beati quei servi the it padrone al suo ritorno trovera
ancora svegli; in verita vi dico, si cingera le sue vesti, li fara mcttere
a tavola e passera a servirli,, (Lc 12, 37). Beati: pcrche chiunque,
vigilando sempre nella fede credc nel Figlio avra la vita eterna; ed
,4o - dice it Figlio - lo riscusciterb nell'ultimo giorno^, (Gv. 6, 40).
Le parole di Cristo sono risonate in questa Eucaristia, chc not
celebriamo in suffragio dell'anirna del caro amico c Fratello Mons.
Annibale Bugnini, Pro-Nunzio Apostolico in Iran , the sabato
scorso ci ha inattesamente lasciati per tornare alla Casa del Padre:
la chiamata del Signore a giunta improvvisa, ma non I'ha trovato
impreparato. Sono parole the recano in sc la risposta a cui anela it
nostro cuore, sconcertato ed oppresso dal mistero della morte. An
faccia alla morte 1'enigma della condizione umana diventa sommo",
annota la Costituzione conciliare Gaudium et Spes, the aggiunge:
(Non solo si affligge, l'uomo, al pensiero dell'avvicinarsi del dolorc
c della dissoluzione del corpo, ma anche, ed anzi piu ancora, per it
timore the tutto finisca per scrnpre,, (n. 18).
La promessa evangelica viene a dissipare questo tintore, an-
nunciando la vittoria Bella vita sulla morte e ponendo, con la
certezza Bella risurrezione, un fondamento incrollabile alla spcran-
za di quanti sanno affidarsi, nella fede, a! mistero di vita operante
nella Pasqua del Redentore.
La morte e problema profondamente umano . Essa fa parte
dell'espcrienza dell'uomo sulla terra, dally caduta di Adamo in poi.
Ed e problema perentorio, non archiviabile ne delegabile ad altri.
Proprio questo conferisce a tale evento ineludibile una li>rza di
persuasione assoluta: "La morte sa convincere cosi bene - ha
scritto Kierkegaard - the nessuno puo trovare it modo di contrad-
dirla,,.
1)avanti alla move, pertanto, ogni prospettiva umana resta
irrimediabilmente compromessa, ogni progetto condannato ad in-
frangersi c a dissolversi. E appunto net contesto di questa situazione
umana senza sbocchi the Cristo si fa avanti con la sua parola
inaudita e paradossale , una parola the tuttavia non teme smcntite:
Beato chi non si stanca di credere in me. -Io lo risusciterb nell'ulti-
mo giorno,".
A questa parola not ci aggrappiamo anche ora, accanto alle
spoglic di questo nostro fratello, sul quale la morte ha improvvi-
smaente affermato i suoi diritti. Noi crediamo the lo spirito di
Mons. Annibale Bugnini a gia «nelle mani di Dio» (Sap. 3, 1), ed
egli attende di poter riassumere it proprio corpo, quando la potenza
di Dio inaugurera quei -muovi deli e quella terra nuova, nei quali
avra stabile dimore la giustizia,. (2 Pt 3, 13), dove , non ci sara piu la
morte, nc lutto, ne lamento, ne affanno, perche le cose di prima
sono passate. (Ap. 21, 5). E confidiamo altresi the it Signore abbia
concesso a questo nostro fratello una copiosa ricotnpensa per tutto it
bene opera quaggiu, nel corso di una vita particolarmente intensa.
2. La mia conoscenza di Annibale Bugnini risale agli anni
della prima adolescenza, quando it Collegio Alberoni ci accolse
entrambi per gli studi liceali a teologici: lui fra gli studenti delta
Congregazioen della Missione e me fra gli alunni degli indimentica-
bili Superiori e Prof'cssori the la Congregazione della Missionc
assicurava a quel sempre ricordato Istituto, net qualc sotto la guida
dei figli di S. Vincenzo, tante generazioni di sacerdoti, fra i quali
non pochi Vescovi e Cardinali - alcuni di essi qui presenti - si
sono formati nei circa due secoli a mezzo della sua fondazione. 11
vivere sotto lo stesso tetto in una costante contunione di consuetudi-
ni, entro it contesto di una medesima formazionc umana e cristia-
na, ispirata all'ideale luminoso della tradizione vinccnziana, favorl
l'instaurarsi di un vincolo di amicizia, the non venne mai mono col
passare degli anni.
I ricordi si affollano alla memoria, recando con se voti di
persone venerate e care, ed evocando tempi e vicende, the la
lontananza sfuma in un alone di nostalgia. Sono capitoli di vita the
it cuore ama sfogliare in pensosa e silence intimita. Qui vorrei, ora,
ricordare soltanto i molteplici servizi the it defunto ha reso alla
Chiesa durante gli anni di vita concessigli dal Signore. E innanzi-
tutto it servizio sacerdotale, al quale P. Bugnini si dedicb con generoso
entusiasmo , alimentando costantementc it proprio zelo apostolico
alle sorgenti dello spirito di Vincenzo de Paoli. Chi lo ha conosciuto
da vicino pub testimoniare quanto egli assorbi di quello spirito,
traducendolo nella vita quotidiana, sempre preoccupato di presen-
tare a chi approfittava del suo ministero it genuino messagio di
Cristo, come la Chiesa lo ha interpretato a lo interpreta.
La sua attenzione andb sempre piu orientandosi verso it campo
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della liturgia, erode anche in questo di una affermata tradizione
della famiglia lazzarista : campo ove le sue quality innate c I'assidua
preparazione ebbero rnodo di esprimersi con una forza singolare.
Venne cost delineandosi it piu specifico, certo, dei servi.i resi da P.
Bugnini a/la Chiesa . E noto it ruolo the egli ebbe nella preparazione e
nell'attuazione della riforma liturgica, durante e dopo it Concilio
Vaticano II. Nessuno, anche fra chi dissentisse da alcune svelte
concrete da lui favorite net torso di quella complessa opera di
trasformazione e di adeguamento , the i tempi avevano reso neces-
saria ed urgente , potra legittimamente misconoscere la dedizione e
l'entusiasmo con cui it defunto consacro le proprie energie a tale
impegno di portata storica. E nessuno, the ami ^,sentire turn Eccle-
sia,>, mantenendo insieme l'aninur aperto ai (^segni dei tcnrpi,^, potra
ignorare i risultati positivi, the la riforma alla quale egli collaboro
ha sortito e continua a sortire , la dov'essa c stata correttamente
applicata.
Da ultimo Mons . Bugnini f'u chiamato a servire la Chiesa net
campo delta rapprescntanza pontificia, prestando la sua opera quale
Pro-Nunzio Apostolico presso la Repubblica Islamica dell'Iran:
opera, allo stesso tempo , di servizio alla Chiesa , presente, anche in
quella nobilissima regione, cost ricca di storia c di valori culturali e
religiosi, e di servizo alle cause dcll'umanita. Le complesse vicende
the hanno di recente interessato qucl Paese hanno reso tale missio-
ne particolarmente delicata e importante. Mons . Bugnini ha saputo
svolgere it suo compito con zelo, a insieme con dignity e saggezza,
ispirando la sua azionc ai valori delta pace e Bella fratellanza fra i
popoli, del rispetto reciproco tra Ic confessioni religiose e del loro
impcgno concorde per la prornozione del senso di Dio fra gli uornini
del nostro tempo.
3. Alta luce di questi servizi resi da Mons. Bugnini alla Chiesa
ed ai fratelli c lecito confidare the Iddio gli abbia ora riservato it
prcmio ineritato. Confidiarno, ancor piu, ricordando le trionfanti
parole dcll'Apostolo: 4)io giustifica. Chi condannera? Cristo Gesu,
the e morto, anzi , chc c risuscitato , sta afla destra di Dio a intercede
per not?,, (Rom. 8, 34). Memori , tuttavia, di quel the I'apostolo
Giovanni ci ricorda: ^Se diciamo the siamo senza peccato, ingan-
nianio not stessi e la verita non v in not (1 Gv. 1, 8), sentiamo it
bisogno di fare appcllo, sempre, ally miscricordia del Redentore,
per not e per quanti a not Sono can.
Dopo aver, dunque invocato su di noi , all'inizio del rito
eucaristico, it perdono di Dio, allarghiamo la nostra implorazione a
comprendere anche I'anirna di questo nostro fratello, the si i• or ora
presentato at cospetto dell'infinita maesta dell'Altissimo, perche sia
liberata dall'ombra di ogni, anche piccola, connivenza col peccato.
e dalle scorie the in essa avesse lasciato un qualche use mono
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corretto di quel sublime e tremendo dono the Dio ha clato all'uomo,
creandolo libero. L'intima solidaricty the vige tra le membra del
Corpo rnistico, e the ha nome «comunione dei santi» ci consente di
intervenire in favore di quanti - e in essi ci troviamo tutti -
abbisognano di purificazione dalle residue opacity dcll'umana de-
bolezza.
Noi offriamo pertanto qucsta cucaristia, nella quale Cristo
rinnova it mistero della sua passione, mortc e risurrezione, per
implorare da lui che, con ]a forza salvatrice della sua redenzione,
renda questo nostro fratello dcfunto degno di entrare nella lute e
nella pace del Cielo, per immcrgcrsi nel beatificante flusso d'amore
che, scaturendo senza sosta dal seno della Trinity, lega insieme in
una esperienza di gioia sempre nuova la comunity degli angeli e dei
santi.
Fidando nella promess: «Colui che viene a me, non lo respin-
gero», chiediamo a Cristo Gcsu di accogliere Mons. Bugnini, the
verso di lui s'e avviato sorretto dalla fedc da una serena Speranza e
dalla carita appresa dal Santo chc cgli ebbe come padre e chc Bella
carita rimane esempio fra tutti lurninoso, the egli ha tanto desidera-
to durantc la vita e the ora sary per lui l'inizio di una felicity senza
fine, nella Liturgia del Cielo, adombrato in quella della Chiesa, alla
quale egli ha dedicato tanta passione e tanto amore.
E la nostra Speranza. E la nostra preghiera.
(0, R., 7-VII-1982. p. 2)
- 48 -
S.E. MONS . ANNIBALE BUGNINI , C.M. (1912-1982)
DUE TEST IMONIANZE DI CHI GLI E ST4 TO VICINO
Arturo MARINI, C.M.
Roma, agosto 1982
,^Gli anni delta nostra vita sono settanta^, (salmo 89): cost
avevamo scherzato con Mons. Bugnini it 14 giugno scorso, giorno
del suo scttantesimo completanno, ignari the veramente non gli
restavano the una ventina giorni di vita!
Era arrivato da pochi giorni da Teheran, quasi all'improvviso,
e se ne stava con not con la sua solita semplicita, godendosi it clima
della piccola famiglia, come a appunto la nostra, con i suoi pregi e
difetti. Anche la piccola attenzione per it suo compleanno gli fu
motto gradita: pochi fiori, raccolti in giardino all'ultimo momento,
ma che voile conservare sul suo tavolo fino all'ingresso in ospedale,
una torta di frutta, una bottiglia di spumante... niente di piu per it
suo ultimo compleanno!
Ma a lui piacevano le cose semplici. Oh, come gradiva i piccoa
doni dci campi the la povera genre ci dava alla fine delle Missioni e
the not portavamo a casa special nrente per lui!
F. cost, spero the ora vorra grarlire questa force troppo semplice
rievocazione sul Bolletlino Vincen.iano (da lui fondato e diretto per
alcuni anni), fatta piia di impressioni the di riflessioni (le quali pure
saranno fatte a suo (empo, c in luogo e da persona piu adatta).
Gia, perche la vita di Mons. Bugnini sembra facile, ma non to
e. Non c semplice scrivere su on personaggio the c giy nella storia,
per to meno del grande rinnovamcnto liturgico, e the in tutti i libri
liturgici del mondo firma dopo it Cardinale Prefetto: + A.
Bugnini, arcivescovo titolare di Diocleziana, segretario».
Di lui si pub scrivere motto oppure niente, come ha fatto la
maggior parte della stampa italiana, al massirno ricordando i giorni
caldi ctegti ostaggi americani a Teheran, quando questo nostro
confratello, nella sua quality di Pro-Nunzio apostotico in Iran, fu
t'unico mediatore tra it Papa e Khomeini, imponendosi per un
momento anche all'attenzione del grande pubblico televisivo rnon-
diale. I giornali esteri invece hanno parlato molto delta sua figura c
soprattutto della sua opera.
E questa sua opera sembrb a lungo non riuscire a venir fuori
definitivamente e stare come in letargo, forse perche to Cornunita,
in cui entrb net 1928 (sacerdote net 1936), livella un po' tutu i suoi
membri, anche quelli the forse altrove potrebbero piu facilmentc
emergere.
Ho lavorato con lui per alcuni anni net nostro settore editoria-
le, del quale egli era it capo indiscusso. Ricordo la sua precisione e
quella the esigeva dagli altri: ben cinque riviste (oltre a vari
volumi), a tuttc avevano delle date da rispettare ad ogni costo, e
cioe consegna del manoscritto, prime bozze, seconde bozze e ,si
stampi,,. Non si ammettevano eccezioni!
Era it tempo in cut si sentiva inarrestabilc nell'aria it rinnova-
mento del Sacramenti, ma specialmente della S. Tessa: proprio per
questo ideo quel fortunato libretto intitolato "La nostra Messa"", chc
pubblicato quasi ^,alla machiw" (come era solito dire) ebbe una
lbrtuna eccczionale, poiche nc furono stampatc e ristampate milioni
di copie.
Ricordo la sua enorme gioia quando fu celebrata per la prima
volta la Veglia Pasquale rinnovata, di cui era stato l'artefice
principale: egli venne a gustarsela a Piacenza e, dopo mezzanotte,
aspetto pazientemente the tutti tornassimo dalle varie parrocchie
della citta per sentire "come era andata,, e gioire come di in
avvenimento personale...
Ma proprio questa sua grande opera, questa ritorma conside-
rata la piu vasta e la piu importante nella storia della Chiesa, gli
attiro moltissirne inimicizie, specialmente da parte di quci conser-
vatori irrazionali the ne fcccro it loro bersaglio preferito, senza
pensare the le proposte di Mons. Bugnini, frutto di lunghi studi e
riflessioni insieme a tanti esperti di fama internazionale, sono state
legittimamente approvate dal Papa e dai Vescovi uniti con lui, c
quindi dally Chiesa universale. Ma bisogna sernpre trovare un
capro espiatorio come rivalsa a quelle idee e realizzazioni the non ci
piacciono o addirittura cozzano contro it nostro quieto vivere
(camuffato spesso da fedelta alle tradizioni antiche...).
Questa volta a toccato a Mons. Bugnini, the pet-6 certamente
lo prevedeva, o almeno non ne fece una tragedia, anzi l 'accettii con
rassegnazione , come un debito da pagare ad un cosi grande avveni-
mento.
In una lettera del febbraio scorso, rispondendo ai nostri auguri
per it decimo anniversario della sua ordinazione episcopale, cost
scriveva: "Come sapete, questi dieci anni non sono stati ni rose ni spine,
tutti, ma come esperienza umana c 'i stata una cosa e I'altra . Sant 'Agostino
insiste con compiacenza sit on versetto salmodico : "Tu, Signore , guidi i nostri
passi; to scegli le nostre vie". Nello spirito di S. Vincenzo ognuno di not non
ha molto da preoccuparsi. Non ha the da seguire le "vie di Dio ", "le vie per lui
scelte da Dio" e non intralciare it passo alla Provvidenza diving . Temo quando
la "via" sono to a sceglierla".
Questo brano mi sembra molto interessante , non soltanto
perche scritto pochi mesi fa, ma perchc ci rivela un aspetto nuovo
(data la sua riservatezza ) del nostro confratello.
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Ma c'e ancora di piu in questa lettera cos! spontanca (anche
perche non richiesta) che ml sembra di potcr definire 11 sua testamenlo
spiriluale (anche se force lui non avrebbe gradito che fosse resa
pubblica).
,,Quello che ho facto net cameo delta Liturgia i slato un grande compito.
Sono stato felice di averlo compiuto: e se dovessi cominciare di nuovo farei to
stesso e nella slessa maniera . Ho cercato di sequin le "vie " di Dio,.
Ecco un saggio della sua serenity e della sua fermezza, doti he
egli ha assorbito non tanto da S. Agostino, ma, come accenna piu
sopra, dal nostro Santo Fondatore, it quale quando, dopo matura
rillessione e preghiera, si era ^buttato" in un'opera, non tornava
mai indietro, anche se sopravvcnivano gravissime diflicolty, le
quail, casoinai, servivano a lui soltanto come maggiore stimolo per
seguire passo passo ma fino in fondo le ,vie" delta Provvidenza.
Anche it Salmo 89, parlando degli anni che «passano presto,, dice
pero che portano ,quasi tutti fatica e dolore-', sebbene - aggiungia-
mo - con tanta gioia a soddisfazione per it bene fatto.
Un altro argomento della lettera-testamento riguarda it suo
ministero pastorale: ,Sono egualmente,felice delta esperienza missionaria, e
come Amministralore Apostolico anche delta esperienza "diocesan ". Nell 'una
e nell'ahra to passo testimoniare questo: che dal sacerdote i fedeli non chiedono
che una cosa: un po' di amore, di amore sincero e fraterno, di fede
soprannaturale a di comprensione. Del resto Si puo fare a meno . Di questo no,.
Ricordo quando una trentina di anni fa P. Bugnini andava,
con giovanile entusiasino, a lavorare con i confratelli nella zona
dell'Agro romano (come i primi missionari mandati a Roma da S.
Vincenzo verso it 1640), specialtnente nella cappellania di Tor Tre
Teste, oggi popolosa parrocchia di oltre 10.000 abitanti. La segui
per molto tempo e non ebbe pace linche non vide costruita la chiesa
dedicata, naturalmente, alla Madonna della Medaglia Miracolosa.
Sono multi, ancora oggi, a ricordarlo.
E questo desiderio pastorale era sempre vivo in In[, anche ora
che, a 70 anni compiuti, sperava di potersi ritirare dalla Nunziatura
c rientrare in Comunity. "Vorrei morire lavorando - terminava la sua
lettera dell'8 lebbraio di qucst'anno" No, dunque, at deposilo ma
lavorando in una Casa delta Afissione (il suo sogno era la Casa di S.
Restituta nella Valle Roveto, come diceva spesso), /acendo quello che
passo, per morire, in quatche modo, «lungo una siepe,, serondo to dolce
immagine di S. Vincenzo. Domandate per me questo at Signore,. Ed inline,
riecheggiando it desiderio di Santa Monica morente: ,Seppellilemi
dove volete, dove muoio . L'importante P the preghiate it Signore perchi abbia
misericordia delta mia anima,.
Morire... inorirc... Abbiamo spesso delle intuizioni tclcpatiche
delle quali non sappiarno e non possiamo renderci conto. In questi
ultimi anni it pensiero di sorella morte sembrava per lui piu
frequente c familiare. L'8 giugno scorso, tornando da Teheran per
- 51 -
I'ultima volta , diceva di non sentirsi molto bone, ma un po' di
riposo, qualche cura e le analisi cliniche lo avevano rassicurato e
facto decidere a subire un piccolo intervento chirurgico. Nella
clinica Pio XI sulla Via Aurelia tutto era andato benissimo.
Mi raccontava la suora the it mattino del 3 luglio passb come al
solito a svegliarlo : le disse chc aveva riposato benissimo e the era
contendo di uscire e tornarsene a casa . ,Pero - aggiunse - se dovessi
morire non vorrei dar .fattidio a nessuno ». Si alzb a si mise in poltrona,
dove ricevete 1'Eucarestia . Lo lasciarono in devoto ringraziameto...
E cosi lo trovarono poco dopo quando gli portarono la colazione!
Embolia, infarto? Era maturo per la ,Missione del ciclo,,.
Alcuni anni fa ci eravamo incontrati a Gerusalemme con
reciproca gioia festosa . In quella occasions voile cornprarc un
grande Ienzuolo the poi portb a benedire poggiandolo sul Santo
Sepolcro. Qui, nella sua cameretta della Casa di San Silvestro al
Quirinale, ce lo avcva mostrato piu volte tenendolo bens in vista
con un biglictto dove c'cra scritto : Alla mia rnorte avvolgetetni in
questo Ienzuolo benedetto sul Sepolcro di Cristo,,.
Lo abbiamo esaudito!
Ora in questo Ienzuolo riposa in pace nel grazioso cimitero di
Civitella del T.,II,().
In attcs,l th il,t risurrciionlo•'
(.,Bollet . Vine... - Roma , an. 43 , n° 5-6, p. 138-142).
RICORDO DI MONS, A , 'A713 I L1: BUGNINI
MONS . ANNIISAI.F 13tGNINI. ARCIvF covo . LITURGIAE CULTOR ET
AMATOR . DERVI I.A CHIESA.
Sono le parole da lui lasciate per la sua iscrizione sepolcrale nel
piccolo cimitero del paese natale. Civitella del Lago, in diocesi di
Todi. E riflettono la missione che ha riempito la sua vita : un grande
amore per la liturgia , un grande impegno per promuoverla e farla
vivere; it tutto alla luce e nel Galore dell'ideale sacerdotale e
vincenziano di servizio alla Chiesa.
Mons . Bugnini si e spento, in modo inlprevisto e inrprovviso,
nella prima mattinata di sahato 3 luglio 1982, proprio mentre stava
per lasciare la clinica e iniziare un periodo di riposo prima di
tornare alla sua missione . Se n'e andato in silenzio, con la serenity
the gli era congeniale , con la sicurezza di chi tutto ha predisposto:
come nel lavoro, nei momenti piu impegnativi.
Ricordarlo a un dovere di riconoscenza , anche se difficile per la
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complessity Bella figura e dell'opcra e per la fraternity nata da
lunghi anni di lavoro comune . Non a neppure possibile ricordare
tutti i particolari della sua attivity vasta c prolungata in campi
anche diversi. Interessano di piit certe note caratteristichc dcl suo
lavoro a servizio Bella Chiesa.
I suol dati anagrafici, almeno per la prima parts della vita,
non hanno nulla di appariscente. Nato it 14 giugno 1912, entra
ancora motto giovane nella Congregazione della Missionc. If
curriculum degli studi e quello normale per ogni candidato al
saccrdozio: studi ginnasiali cornpiuti a Siena e a Roma (presso le
scuole del Pontiticio Seminario Romano Minore, nel palazzo di
Santa Marta in Vaticano, dove poi trovcry sedc it ^,Consilium,,),
Noviziato a Roma, studi liceali c filosofici al Collegio Alberoni di
Piacenza , studi teologici presso I'Angelicurn a Rorna . Il 26 luglio
1936 viene ordinato sacerdote a Siena da Mons. Alcide Marina (t
1950) che era stato suo Superiore a Piacenza e poi suoi Provincials
c che, appena ordinato vescovo, stava per partirc per la missione di
Delegato Apostolico in Iran . Nei 1938 P. Bugnini termina i suoi
studi all ' Angelicum con la tesi dottorale in teologia 4)e liturgia
eiusque momcnto in Concilio Tridentino Si direbbe quasi un
presagio.
L'orientatnento alla liturgia era emerso in lui negli anni del
corso teologico . Fu un irnpcgno personale, sostenuto dall'escmpio e
dall'incitamento del suoi confratelli addetti alla direzione Belle
Ephemerides liturgicae . Studio personale che completo frequentando,
verso la fine Bella guerra ( 1943-1946 ), it Pont . Istituto di Archeolo-
gia Cristiana in Roma . Gli furono maestri Enrico losi, Antonio
Ferrua , Engelberto Kirschbaum , Angelo Silvagni , Cuniherto
Mohlberg, c on essi conservo rapporti di amicizia e di stima
scatnbievole . Furono, questi , gli anni in cui cornincii) a far arnarc la
liturgia ai giovani che iniziavano la loro preparazionc al sacerdozio
nella sua Comunity, attraverso la pratica minuziosa delle cerimo-
nic, I'insegnamento Belle nozioni fondamentali , la stinta di tutto 66
che aiuta 11 sacerdote a formarsi alla liturgia anche nella bellezza e
nella prccisione del servizio religioso.
In questo medesimo periodo, P. Bugnini inizia anche I'altra
parte del suo servizio sacerdotale nella vita della sua Comunita, con
it ministero a favore del clero. Nei 1938, la S. Congregazione per i
Seminari chiede ai Superiori del Collegio Leoniano di Roma di
aprire un Convitto Ecclesiastico per i giovani sacerdoti che cornpio-
no i loro studi presso gli Atenci Romani: P. Bugnini a it primo
direttore ( 1939-1944 e poi 1952-1953), ne organizza le strutture e
imprime quella linea di austera seriety , the e ancora ricordata dagli
alunni di allora, diversi dci quali Sono Vescovi o impegnati net
servizio della Santa Sede o Belle Toro Chiese.
Si precisano cosI le due linee delta sua attivita : dedizione alla
liturgia e alla sua famiglia religiosa the amb intensamente: sono i
due poli the ritornano nella sua attivita di lavoro e di studio. Anchc
negli anni di maggiore impegno net servizio Bella Santa Sede, non si
emargin6 mai dalla vita della sua Comunits , anzi continuo ad
amore a ad approfondire lo spirito vincenziano come Scuola di
amore alla Chiesa e come espressione di forte spirituality (1).
Ma e net 1945, at termine delta guerra, chc P. Bugnini entra
definitivamente nel cameo Bella liturgia . E con la nomina a diretto-
re dell ' Ephemerides liturgicae, compito the conservers per vent'anni
lino al 1963. Si trattava di ristrutturare la Rivista , di portarla ad un
livello di rispetto a di promozione net cameo culturale . 11 nuovo
direttore inizib con una press di contatto personate on gli studiosi
di liturgia c con i centri liturgici curopei , portando i nomi piu
prestigiosi nell'elenco dci collaboratori della Rivista. Sono di questo
periodo anche la collana 'Ardens et lucensoo the affiancava le
Ephemerides e the nci pochi anni di vita raccolse titoli di valore, come
pure 1 due volumi della "Miscellanea Mohlberg,, in onore del suo
maestro.
Anche it movimento liturgico italiano the allora si andava
organizzando ebbe P. Bugnini tra i primi aderenti e animatori: fu
infatti uno dei fondatori del Centro di Azioni Liturgica, e per multi
anni or fu membro del Consiglio Direttivo r animatore delle
Settintanc liturgiche.
Questo contatto con I'amhiente di studio, romano e intcrnazio-
nale, portb P. Bugnini nell'ambito dells Curia Rontana. Furono
prime relazioni nate dal lavoro di direzione dell'Ephemerides, ma
sfociarono poi in un impegno piu programmato c stabile di collabo-
razione con la Sezione Storica della S. Congregazione dci Riti.
(I) Le sue pubblicazioni (it carattere vincenzianu sono studi riguardanti la
sturia della Congregazione Bella Missione, biogratie di alcuni suoi membri, ecc. Per
to piu sono sit Annali delta Mis.uone (una ventina), Rivista da lui Biretta dal 1947 at
1957. Sono sue anche I9 voci vincenziame in Encidopedia Callolica a tutte quelle del
Diaionario Erclesiaslrca dell'U'I•L1'. A lui si deve anche la fondazione di Vincentiana•
organo ufficiale delta Curia Gerreralizia delta C.M., nato come semplice foglio
infnrtnativo ciclostilato.
1)urante la permanenza a Teheran preparo una raccolia di Pensitri di S.
\'imcnzo ( Roma 1981) e net volume La Chiesa in Iran (Roma 1981 ) mise in risalto
I'apporto dells famiglia vincenziana nella vita della Chiesa in Iran ncll 'ultimo secolo.
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Ormai it suo nome era quotato nell'ambiente romano c fu on
susseguirsi di impegni e di incarichi. Non e possibile the dame un
elenco scarno. Nei campo dell'insegnamento: professore di liturgia
nella Pont. Universit,i Urbaniana (1948-1967), professore di litur-
gic e legislazione liturgico-musicale net Pont. lstituto di Musica
Sacra (1955-1964); professore di liturgia pastorale al Pont. Istituto
Pastorale dell'Universita Lateranense (1957-1962). L'insegnamen-
to gli fece maturare I'iniziativa lanciata durante it Congresso di
Liturgia Pastorale ad Assisi (1956) di una settinlana annuale di
studio per i professori di liturgia nei seminari Hallam: ne organizzb
Ic prime tre (1957-1959), c poi lascib l'iniziative al CAL.
L'attivita di insegnamento richiama quasi necessariamente, la
sua produzione letteraria in campo liturgico (2). P. Bugnini,
nonostante la sua passione per lo studio, non c autore di grandi
opere scientifiche. I suoi scritti sono piuttosto ,occasionali,,; sono di
preparazione, di commento, di illustrazionc e divulgazione delle
riforinc liturgiche the si sono susseguite dal 1947 in poi. Si pub pet-6
facilmcnte notare la precisione nella ricerca delle fond e nella
documentazione, e una loro lettura the e allo stesso tempo appassio-
natamcnte storica ma confrontata con le situazioni e le esigenze
nuove delta vita delta Chiesa: una passione, qucsta, the ne guiders
it lavoro soprattutto nei momenti di maggiore irnpegno.
A servizio della Santa Sede, negli uffici delta Curia Romana,
fu: Segretario della Commissione per la riforma generale della
liturgia, di Pio XII (1948), Addetto alla Sezione Storica delta S.
Congregazione dei Riti c poi anche Consultore Bella medesima
Congregazione (1956), Consultore di Propaganda Fide (1960),
membro della Cormissione Liturgia diocesana di Roma (1956) e
delta Commissione liturgica per it Sinodo di Roma (1960), per ii
Vaticano II, membro Bella Commissione Antcpreparatoria (1959),
(2) Tra i volumi meritano particolare rilievo: Miscellanea i turgica in honorern C.
Mohlbe q, 2 volt. da Iui curati, Roma 1948; De solemni Vigilia paschali instaurata, Roma
1951; Documenta pontiftoa ad instaurationem liturgicam speaantia , 1955, trad. anche in
italiano e in inglese ; Ordo Hebdomadac Sanctae instauratus . Roma 1956; Litureia viva,
Milano 1963; Verso la riforma liturgica , Roma 1965.
Sono di A. Bugnini anche 19 voci Iiturgiche in Enciclopedia Cattolica, di cui
alcune impegnative , come Evangeliario , Lczionario, Martirologio, Ordines Romani , Sacra-
mentario . Ugualrnente sono sue diverse voci Iiturgiche net Diztunar o Enciclopedico
Treccani, a I'Appendice net Dizionario pralco di liturgia roman.
Gli articoli (circa 200) sono in maggioranza su Ephemnidts liturgical c i piu
recenti su .tiatitiae ( Rivista da Iui fondata ). Inoltre si trovano su II Monitore
Eccleiiastico , Apollinaris, Russia lilureica , Palestra del clero, Asprenas, .Settimana del clero..
Una bibliografia completa di A. Bugnini si pu6 trovare in Liturgia opera divina e
umana . Studi sulla riforma liturgica offerta a S. E. Mons. Annibale Rggnini in occasions del suo
70° compleanno , Roma 1982, pp. 29-41.
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Segretario della Commissione liturgica preparatoria (1960) e Perito
della Commissions Conciliare per la liturgia (1962), e della Corn-
rnissione pro episcopis (1963), Segretario del AConsilium,, (1964),
Sottosegretario Bella S. Congregazione dci Riti (1965), Delegato
per le Cerimonie Pontificie ( 1968), Segretario Bella S. Congregazio-
ne per 11 Culto Divino (1969). 116 gennaio 1972 dal papa Paolo VI
fu nominato Arcivescovo titolare di Diocleziana e da lui fu ordinato
it 13 febbraio seguente . 11 5 gennaio 1976 fu nominato Pro-Nunzio
Apostolico in Iran.
Non e un,,cursus honorum",, ma un curriculum di impegni via
via piu pesanti e di sempre maggiore responsabilita di fronte alla
Chiesa. E una vita the viene assorbita dalla liturgia da arnare,
approfondire, promuovere , perche sia compresa e vissuta, e cost
diventi realty nella «historia salutis» per la Chiesa e per ogni
credentc.
Un primo contributo notevolc al rinnovamento liturgico P.
Bugnini lo diode come Segretario della Xommissione per la rifor-
ma generale Bella liturgia", costituita da Pio XII (1948). Fu un
organismo lirnitato come uomini the ha irnpegno , come lavoro
svolto e anche come impostazione del lavoro stesso, a causa delle
circostanze storiche. Soprattutto era circondato da gran segrcto, e
ancora oggi i suoi progetti Sono porn conosciuti. P. Bugnini, come
segretario , fece senza volerlo, I'esperienza di quello the sarebbe
stato poi I'impegno fondamentale del suo lavoro come segretario
della Commissione conciliare, nella preparazione, e poi del ^'Consi-
liurn». Nei lavoro di qucsta Cormissione contribut all'inzio (fella
riforma on la rcstaurazione Bella Veglia Pasquale e poi con it
rinnovamento della Settitnana Santa . Fu grande la sua gioia in
quella notte di Pasqua del 1951 nella povera cappella di una
parrocchia Bella periferia di Roma, dove svolgcva it ministero
sacerdotale la domenica. Queste esperienze pastorali erano per lui
come uno stirnolo e una verifica the lo portarono a sentire 1'esigen-
za del rinnovamento dclla liturgia. Allo stesso modo, it contatto con
it clero gli fece percepire urgente it bisogno di semplificazione delle
rubriche del Messale a del Breviario, per facilitarne la preghiera.
C'era in lui un collegamento sentito, quasi una esigcnza da coltiva-
re, tra vita sacerdotale, via della comunita cristiana e liturgic. Non
era solo lo studioso dells Conti ; amava verificare c vivere le possibili
soluzioni nella pratic a della vita pastorale . Per cui nacque anche it
suo sussidio per la partecipazione dei fedeli ^,La nostra Messa", the
in quel momento era all ' avanguardia del movimento liturgico
italiano . All'inizio non fu neppure creduto : ma ebbe, in varie
edizioni successive , un milione di copie.
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Le esperienzc positive e negative net lavoro delta Commissione
Piana hanno guidato P. Bugnini net compito ben piu impegnativo
dell'organizzazione della Cotntrtissione Preparatoria del Concilio
per la liturgia . La prima preoccupazione fu la scelta dei membri e
dei consultori : con un criterio the seppe comporre la competenza,
l'universalita e la disponibilita , raccolse le forze vivo allora operanti
net cameo liturgico. Quando, net novembre 1960, la Commissione
tenne la prima riunione plenaria, ci si rese conto delta potenzialc
capacity di resa . II Segretario propose dei criteri di lavoro ben
ponderati: apporto delta teologia , delta storia , delta spirituality;
verifica del valore pastorale delle scelte ; considerazione dell'univer-
salita e (let pluralismo delta Chiesa e del mondo a cui ci si
rivolgeva . ' I'utto 66 da realizzare in un rapporto di Serena liducia,
di liberty di espressione , di rispctto delle persone e delle idee. E si
puo dire the all'interno delta Commissione questa linea fu osserva-
ta, nonostante it numcro del components . (63) e dells vatic cotnmis-
sioni (12 ). Non sono mancati alcuni momenti difficili , qualche
intcrferenza, qualche• tiniore . La capacity di mediazione del Segre-
tario seppe far fronte alle vatic situazioni c far rientrare net
programtna vari aspetti the sembravano dover creare diflicolty o
addirittura rigetto da parse di qualche organismo delta Santa Sede.
Anche la previsions Bella proposta da sottoporre al Padri Concilia-
ri, diversi come provenicnza, preparazionc c comprensionc delta
liturgia, fVcc si the it Segretario guidasse la Conunissione a una
linea moderata, pur nella affermazione e difesa dell'essenziale. E la
honta delta linea fu vcriftcata in Concilio : le posizioni delta
Commissione Preparatoria furono tutte riprese e approvate, anzi
alrrir(nu) it canimino ad ulteriori prccisazioni e progressi venuti
Iall \ inl lea C oliciliare.
Purtroppo, it lavoro delta Commissions Preparatoria si chiuse
per P . Bugnini con una prova personale di sofferenza umana. Nella
nomina delta Cormissione Conciliare it nuovo Presidents preleri
altra persona come Segretario . La sofferenza di P. Bugnini non fu
tanto net vedersi messo da parte conic persona, quanto it vedere
giudicato negativamente it lavoro frutto di sacrifici e di apporto di
tante persone di valore, e soprattutto net vedere conic posti in
duhbio i principi the to avevano guidato . E cio non con una
affermazione chiara , ma attraverso quells insinuazioni di dubbio
the accompagnano queste situazioni , senza the vi sia un punto di
riferimento a cui rifarsi per dialogare e spiegarsi serenamente. In
questo clima di incertezza non gli fu riconferntato neppure l'incari-
co di professore all'Istituto Pastorale del Laterano. La sofferenza
umana fu alleviata dally fiducia nella bonta dell'opera e delta causa
servita, dall'affetto e dalla stima di tanti collahoratori e di multi
vescovi del Concilio . Cos! P . Bugnini , durance it Concilio, presto
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screnamente la sua collaborazione come semplice Perito Conciliare
delta Commissions per la liturgia . La piu hella consolazione, credo,
la ebbe it 7 dicembre 1962, quando nella Congregazione Generale i
Padri approvarono it primo capitolo della Costituzione sulla litur-
gic. P . Bugnini era in una tribuna dci Periti. All'applauso chc
salutb 1'esito delta votazionc e le parole del Segretario del Concilio
che ringraziava quanti avevano collaborato a questo esito, ricordan-
do anche it defunto card. Cicognani, e mentre altri Periti gli si
facevano attorno per rallegrarsi con lui, P. Bugnini sorridente e con
lc lacrime agli occhi, scomparvc rapidamente, in silenzio. Era ii
primo riconoscimento del lavoro svolto c la certezza the tantc
fatiche non sarebbero andate perdutc.
Passb un anno, la Costituzione sulla liturgia fu approvata dal
Concilio cosi come la Commissione Preparatoria I'aveva redatta. P.
Bugnini fu chiamato da Paolo VI c affiancato al Card. I.crcaro,
comic Segretario, per realizzare le decisioni conciliari: nasccva it
,,Consilium ad exsequendam Constitutionem de sacra liturgia•'. I
principi ispiratori del lavoro erano stati lissati dal Concilio. Si
trattava di impostare un lavoro, di anirnarlo , perche in uno spazio
di tempo ragionevole it progrartuna di rifortna trovasse realizzazio-
ne. E tutu sanno quanto la situazione Besse dclicata con una
pcriferia the motto spesso procedeva arbitrariamcntc, anticipando
qualsiasi decisione dell'autorita . iI primo passo fu la scelta del
personale, gli opcrai, spesso sconosciuti, chc avrebbero dato I'ap-
porto decisivo. Al «Consilium,' composto di una cinquantina di
Cardinali e Vescovi, furono affiancati 150 Consultors Belle varie
parts del mondo, con compctcnze ed espericnze diverse, in grado di
condurre avanti it programma. 40 Commissioni in una seric innu-
merevole di riunioni hanno preparato, attraverso 365 schetni per le
Plenarie, le 13 sessioni del ^,Consiliurn», da cui sono derivati i nuovi
libri liturgici, oltre a numerosi altri documenti, the hanno orientato
I'applicazionc della riforma liturgica. P. Bugnini seppe coordinare
tutto con tatto, con prudenza, componendo Ic differenze, anitnando
nei momenti di stanchezza o nei pericoli. Ci lit liberta di espressio-
ne, di sentitnenti, di confronto leale, un grande amore per la
Chiesa, una grande preoccupazione pastorale. Non tutto i- perfetto,
varie rose hanno hisogno di essere contpletate o altrinu•nti definite
alla luce dell'esperienza. Si trattava di superare, tra le varie difficol-
ta, e i vari pericoli , anche la fretta di tanti pastori e di tame
comunita , oltre che le dif7idenzc , le incomprensioni , le ostilita di
qualcuno, specie quando tutto qucsto si annidava dove non avrebbe
dovuto trovarsi. Una grande ability comuncmcnte riconosciuta al
Segretario del «Consilium,, fu it saper mediate le varie csigenze,
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spesso non facilmente conciliabili , almeno a prima vista . Cib costi-
tuiva una lotta anche per it suo temperarnento, the molti pensavano
spontaneamente battagliero e intransigcntc. Sotto it sorriso e la
serenity c'era qualche volta l'apprensione , una qualche indecisione
iniziale o, per chi non to conosceva da vicino , quasi I'impressione di
un po' di tergiversazione nelle scelte. Ma chi, di fronte a decisioni
di cos! vasta portata e responsabilita, si scete sempre tranquillo e
pienaincnte sicuro?
La sorgente dells sua forza e della sua serenity fu la fiducia the
in lui riponeva it papa. Non c'crano solo i promemoria , a volte
anche voluminosi e dettagliati , the andavano al papa c da lui
tornavano personalmente annotati . Era it papa stesso chc ainava
discutere con P . Bugnini i punti principali, le soluzioni piu impe-
gnative . F. spesso , dopo it colloquio , faceva pervenire una patina di
appunti con it suo pensiero espresso in forma positiva o interrogati-
va o con qualche suggerimento ; ina sempre con la delicatezza e la
signorilita che gli era propria . E per P . Bugnini accettare e far
accettare it pensiero (lei papa e i suoi desideri , magari dopo aver
fatto presente it parere contrario e le possibili obiezioni , era una
preoccupazione costante : ci soffriva quando in qualcuno dci Cosul-
tort o anche dei Vescovi trovava una certa resistenza . Qucsta
fiducia del papa era per lui sicurezza a sprone a lavorare con
tranquillity.
11 clima di lavoro sia con i collaboratori abituali the con i
Consultori era scrcno: c'era impegno, dialogo, confronto prima
delle conclusioni; ma c'era sempre un'aria di atnicizia e di stima
the Java gusto a lavorare. Un'aria chc anche i Vescovi, i responsa-
bili del rnovirnento liturgico the andavano al ,Consiliunn, e poi ally
Congrcgazione per it Culto Divino per lavoro, per problemi, per
consiglio, respiravano ncll'arnbiente di cordiality e di apertura
umana. Quante volte Mons. Bugnini, con iI sorriso che gli era
proprio, sapeva trovare it cammino per aiutare, per consigliare, per
proporre soluzioni a chi andava da lui. A volte, poi, sapeva
raggiungere anchc con tin biglietto, una telefinnata , l'autore di un
articolo, it responsabile di una rivista o di una rubrica per una
parola di approvazione, di incoraggiamento, di richiamo quando ce
n'era bisogno. Sapeva quanti, magari ingenuainente, si appellano
ad uno scritto come ad un'autorita: le riviste liturgiche dovevano
essere tin aiuto, una guida all'interpretazione c alla realizzazionc
delta riforma liturgica, non un campo di proposte non sensate. Per
questo Mons. Bugnini non era avaro di informazioni circa lo
sviluppo dei lavori delta riforma liturgica. Era necessario the la
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pcrif'cria , i responsabili del movimento liturgico fossero al corrente,
anche per coordinare le iniziative sul piano locale . In questa
prospettiva nacquc «Notitiae,, prima come foglio ciclostilato poi, col
crescere delle richieste e 1'evolversi dell'impostazione, come Rivi-
sta. In questa stessa linea di informazione si inseriscono Ic lettere
annuali the it (Consilium , inviava ai Presidenti delle Confcrenze
Episcopali e delle Commissioni liturgiche naziunali : Grano un bilan-
cio, una proiezione , una puntualizzazione di alcuni problemi.
Tutto serviva a Mons . Bugnini per creare Ieganri di buoni rapporti
tra gli organisrni centrali e la periferia . E Sono molti, anche tra i
Vescovi, the hanno sentito questo come un gcsto di amicizia, piu
the di imposizione o di controllo.
Il lavoro del ,Consilium,, c della Congregazione ha mcsso in
rilievo anche l'apertura di Mons. Bugnini ai problemi , alle situazio-
ni con le loro note caratteristichc , irripetibili . Mons . Bugnini voleva
una normative liturgica precisa, a vi era fedcle personalmente e net
richiederne it rispetto . Ma voleva the fosse tale the ognuno quasi vi
si ritrovasse , a the leggendo lo spirito della legge incontrasse la
soluzione logica a situazioni anche speciali . Anche it problema
dcll'adattamento era uno dei punti orientativi del suo lavoro: ha
sempre parlato di una rifornra la cui ultirna tappa dovesse essere
frutto del lavoro delle Chicse locali . Ma quel the Mons. Bugnini
prevedeva non era un adattamento capriccioso , estemporanco,
fantastico ; era it frutto maturo e meditato di una vita ccclcsiale
vissuta in una linea di sang tradizione e di ardita apertura the
accogliesse i nuovi problemi e Ic espressioni caratteristichc c cristia-
nizzabili di ogni cultura. Sognava una liturgia giovane, viva,
espressiva , non ridotta a pezzo da museo, a semplice esercitazione
rituale . Purtroppo non sempre ne da tutti questo concetto c stato
recepito esattamente.
Un ultimo aspetto del suo programma di lavoro: la pazienza.
C'era chi scalpitava per andare avanti bruciando le tappe. Mons.
Bugnini si sforzava di far capire 1'esigenza di limitare la corsa
perchc si procedessc tutti insieme. C'era anche chi restava fermo:
Mons. Bugnini stirnolava; ma sapeva anche chiedere the si dessc it
tempo necessario per l'assitnilazione delle idec. E chiaro the i
grandi programmi maturano porn a poco, man mano the le idee
the vi soggiacciono vengono capite e latte proprie. Per questo
sapeva anche aver pazienza con cui era arroccato sulla sponda della
contestazione. E piu di una volta ha chiesto the anche chi era in
autoritii avessa pazienza.
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E in questo clima the si a potuto compiere quell'opera cos!
grande della riforma liturgica di Paolo VI e voluta dal Vaticano II.
Non e certa ►nente solo un'opera umana: Dio a stato presente negli
struntenti the la sua provvidenza si e scelto c preparato. Anche gli
strunienti sono importanti per it compimento e la sopravvivenza
nelle opere di Dio: Mons. Bugnini vide una luce di speranza nella
decisione di Paolo VI di costituire la S. Congregazione per it Culto
Divino. Nacque dal ^,Consiliunu,, doveva cotnpletarne l'opcra e. poi
provvedre alla rcalizzazione continua dells riforma. Paolo VI aff►do
a P. Bugnini l'incarico di Segrctario. Era naturals the chi aveva
condotto la nave fino allora continuasse it percorso fino alla tine per
lui In on nuovo impegno davanti alla sus coscienza e davanti alla
Chiesa per la rinnovata f►ducia del Papa, soprattutto quando,
clevandolo ally dignity episcopale e ordinandolo personalmente, lo
mist ancora piu direttamente a parte della sollecitudine per little le
(:hiese.
Mancava ormai poco alla conclusions dei lavori della riforma
liturgica, quando I ' l l luglio 1975 giunse inaspettata la fusions tra la
S. Congregazione del Sacramenti e quella del Culto Divino. La
decisione era anche logica, ma trattandosi di concludere la riforma
liturgica sembro strano the Mons . Bugnini non venissc chiarnato a
continuare nell'incarico di Segretario. Fu it secondo ►nomento
difticile nel suo cammino di servizio alla liturgic, soprattutto per le
solite voci incontrollabili the fecero circolare una scric di apprezza-
menti ingiusti a infondati sully sua persona c sul lavoro della
rifirrma liturgics. E dovette lottare per ritrovare la serenity di
spirito the lo porto ad accettare la nuova missione in Iran . I.'attivi-
ty diplomatica lo allontanava dall'itnpegno diretto per la liturgia e
to allontanava da Roma. La piccola cornunity cristiana dell'Iran
non avrebbe certamente assorbito tutte Ic site capacity c it suo
tempo . Nions . Bugnini ha cercato di inserirsi nella realty , soprattut-
to spirituals , del popolo in mezzo a cui era chiarnato a vivere: ha
girato tutto I'Iran per conoscerc le diverse situazioni e vedere i
luoghi legati alla storia del cristianesirno ( e ne ha s( ritto la storia in
un volume di quasi 51111 pagine: ); ha cercato di capirne to spit-Ito e la
cultura; ha collaftorato familiarrnente con i Vescovi cattolici dei vari
Riti riuscendo a stabilize to Conferenza Episcopale . Non si interes-
sava piu di liturgia, ma agiva con to stesso spirito di apertura ai
problemi vivi e alla crescita della Chiesa . Le circostanze della
rivolu z ione islarnica to portarono it usarc ancora la sua capacity di
mediazione ; questa volta non tra liturgisti ma per la difesa dci diritti
umani . La missione diplomatica , csperienza certa inattesa per lui,




11 nome di Mons. Bugnini rimane certamente legato all'opera
della riforma liturgica di Paolo VI. Qualcuno ha affermato cite,
senza P. Bugnini, la Chiesa non avrebbe avuto la Costituzione sulla
liturgia ne la riforma liturgica. Non si pup negare the questo lavoro
e stato la parte piu importante e piit impegnativa Bella sua vita, e
stata la sua gioia e la sua trepidazione per gli anni di maggiore resa
nel servizio alla Chiesa. Lo ha sottolineato anche 11 Card. Casaroli
nella Messa esequiale: «E noto it ruolo the egli ebbe nella prepara-
zione e nell'attuazione della riforma liturgics, durante e dopo it
Concilio Vaticano II. Nessuno, anche fra chi dissentisse da alcune
scelte concrete da lui favorite nel corso di quclla complessa opera (Ii
trasformazione e di adcguamento, the i tempi avevano reso neces-
saria e urgente, potra legittimamente misconoscere la dedizione e
l'entusiasmo con cui it defunto consacro Ic proprie energie a tale
impegno di portata storica. E nessuno the arni «Scntire cum Eccle-
sia),, mantenendo insicme l'animo aperto at « segni dei tempi,), potra
ignorare i risultati positivi the la riforma alla quale egli collaboro ha
sortito e continua a sortire, la dov'essa e stata correttamente
applicata».
Alla base di questo lavoro umanamente immenso, Mons.
Bugnini portava un profondo spirito sacerdotale, ispirato e illumi-
nate dallo spirito caratteristico di San Vincenzo. Alcune note in
forma molto sintetica. Lo spirito di fede nella lettura degli avveni-
menti, soprattutto quando sono causa di sofferenza e non e sempre
dato capirli fino in fondo. Un ugualc spirito di Cede nel giudicare le
persone, specialmente le personc di Chicsa, quando intersecano it
nostro cammino e dispongono della nostra obbedienza anche oltre
certi limiti umani. Un grande amore al papa come scgno e come
punto di riferimento della propria fedelta. Le prove attraverso cui
Mons. Bugnini era passato nel suo servizio alla Chiesa lo avevano
affinato, lo avevano reso spiritualmente rnolto sensibile, gencroso e
cornprensibile. Ancora possiamo notare l'arnore e la comprensione
per i sacerdoti veduti come fratclli (molti devono a Mons. Bugnini
aiuto disinteressato in momenti di prova spirituale c materiale);
desiderio di servizio ai poveri soprattutto mediante 1'evangelizza-
zione (Mons. Bugnini pensava spesso a certe categoric di persone
nel rendere comprensibile e agibile la liturgia, e ritirandosi dalla
missione diplomatica sognava terminare i suoi giorni in una piccola
parrocchia di campagna, memore del suo primp servizio sacerdota-
Ie nell'agro romano); it silenzio e it nascondimento, senza ricerca di
riconoscimenti c di applausi, e cio anche nel momento della prova.
Tutto si riassume in un grande amore alla Chiesa, 11 cui servizio
diventa un ideale the anima it lavoro e la fatica quotidiana e li rende
gioiosi.-All'indomani della nornina Pro-Nunzio a Teheran, scrive-
va: «rn un grande momento della sua storia, abbiamo cercato di
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servire la Chiesa, non di servircene. Abbiamo lavorato con genero-
sa dedizione, libcrta di spirito, leale ardimento e pronta obbedien-
za, per la restaurazione liturgica e per difendere le mette raggiunte.
Rendiamo grazie al Signore di averci chiarnato a questo impresa,
destinata ad alimentare le fonti della grazia c ad allietare la Citta di
Dio. Resta ora da fare it piu, c 11 piu difficile; the la cclebrazione
dell'uopera Bella salvezza,,, di cui siamo stati umilissimi servitori,
inforrni pienamcnte la vita del fedeli c della Chiesa, molteplice per it
numcro delle genti e varia nelle espressionio.
I collaboratori, gli amici, gli estimatori di Mons. Bugnini
vorranno certamente ricordarlo facendo propria questa sua preoc-
cupazione: the l'opera iniziata con tanto sacrificio c con tanta gioia
non si arresti, ma si comple_ti giorno dopo giorno a lode di Dio c a
bene della Chiesa.
P. CARI.o BRAGA C.M.
(,,A"otitiaeo, Sac. Congreg. pro
Sacramenti et Cult. Div, sect.
Pro. Cult. Div., n. 193-194,
p. 441-4.52, Aug.Sept. , 1982)
Nola ediloris:
- Parini les articles biographiques, on a reproduit celui ci-dessus a cause de
I'auteur et de Ia revue ou it a ete publi%.
- Dans «Liturgia, opera dioina e urnana - Studi sulla riforma liturgta offerta a S. E.
Mons Annibale Bugnini in ocasione del suo 70° compleannm, (715 p.), Rorna 1982, CLV du
Leoniano, it y a ,una vita per la Liturgia,., de Gottardo Pasqualetti PvIC (p. 13-28)
et une ,Bihliogralia di A. Bugnini„ (p. 29-41).
- Dans ,Ephrmeride s Liturgicae,, n° 1, 1983, p. 5-40, on y trouvera do




Commemorazione di Mons . Bugnini
II 20 otlobre 1982, per inizialiva delta Provincia Romana delta
Congregazione delta Missione e delta Direzione delta Rivi.sta ,Ephemerides
Liturgicae,, si a tenuta una solenne corn memorazione di Mons . Bugnini net
salone del Collegio Leoniano, Via Pompeo Magno 21 - Roma.
Net pomeriggio di quel giorno si sono doll convegno parenti, amici,
collaboratori, estimatori e confratelli, per tributare all'illustre es tinto un
omaggio di stima e di gratitudine. Fra le persone convenute erano presenti i
Cardinali Silvio Oddi e Ferdinando Antonelli, Mons. Youhannan Semaan
Issayi, Vescovo.Caldeo di Teheran, Mons. Ilarion Capucci, altri Arcivescovi,
Vescovi, Liturgisti e Confratelli, rappresentanti delle Commissioni Liturgiche
di Germania, Francia e Belgio; it sindaco di Civitella del Lago (suo paese
natale) e numerosi parenti.
Alta rievocazione si voile dare un colore inlernazionale , the ben qualifica
la su aatlivity . L'incontro.fu introdotto dal saluto e dal ringraziamento del
Visitatore P. Alberto Vernaschi. It Prof. Jounel, di Parigi, ha fatto la
presenlazione del volume « Liturgia, opera diviria e urnana", the raccoglie
studi di specialisti di liturgia, falli per onorare it 70. mo di Mons. Bugnini.
Particolarmente apprezzata fu la rievocazione ,fatta dal Prof. Balthasare
Fischer, di Treviri, su ,Mons. Bugnini e it futuro della Chicsa".
Segui la Concelebrazione dell'Eucaristia, presieduta dal Rev. do P.
Richard McCullen, Superiore Generale delta Congregazione delta Missione,
the all'omelia ricordo l'amore operoso di Mons. Bugnini per la Comunita e per
la Liturgia.
L'incontro si a concluso con un rinfresco the ha rinsaldato i vincoli di
fraternity e di amicizia , net ricordo di Mons. Bugnini, vissulo net modo da lui
prediletto ,senza fronzoli, con affetto e sincerity".
(,,Annali delle Missione,
n" 3-4, 1982, p. 250)
- 64 -
OMELIA - 20 ottobre 1982 -
Rev.do P. Richard McCullen, Sup. Gen. C.M.
Fratelli,
La payola di Dio, risuonata ora tra not in questa significativa assemblea
di preghiera, e sorgente di lute e forza di vita: essa ci consente non solo di
cogliere in tutta la sua portata it messaggio the viene a not dalla vita serena e
feconda di Mons. Bugnini, ma anche di scoprire la volonta salvifica di Dio per
noi, the viviamo nell'oggi delta Chiesa e di essa siamo stay fatti ministri, per
it dono dello Spirito.
1. La prima lettura, tratta dalla terza parte del libro di lsaia, ci riporta
ad un momento particolarmente significativo delta storia di Israele: e la
stagione feconda delta ricostruzione materiale e spirituale del popolo di Dio,
dopo l'amara e desolante esperienza dell'esilio a Babilonia. E it tempo delta
speranza, del fervore delle opere, dell'alleanza the riprende vigore e porta nuovi
frutti di comunione, in seno alla comunita the fahve vuole "sua,,, nellafedelta.
It popolo, stretto intorno at "maestri delta speranza., quali Sono i profeli e
alcuni sacerdoti, riscopre la sua identity di popolo di Dio, illuminato e
sostenuto dalla payola di Dio, dalla comune preghiera, dalla carita verso i
deboli, gli sfiduciati, i poveri di ogni specie presenti in gran numero tra i
rimpatriati.
La ricostruzione e compito di tutti e it profeta tutti esorta a mettersi
all'opera con coraggio, sostenuti dalla speranza the Dio e fedele (cf. Deut.
32, 4) all'allenza fatta con i padri: Egli the ti ha liberati portera a compimento
it rinnovamento intrapreso.
11 nostro tempo, quello the Mons. Bugnini ha vissuto e the ancora oggi
noi viviamo non e dissimile, per molti aspetti, da quello a cut' it profeta si
riferisce. Tempo carico di contraddizioni: da una parte ci e dato scoprire tra le
pieghe delta storia i segni delta paura, dello scoraggiamaento, dell'incertezza,
frutto del peccato the ci spinge come "in esilio, lontano dal Signore„ (2 Cor.
5,6) e nemici gli uni degli altri; in molti luoghi la comunita the appartiene at
Signore e umiliata, lacerata, esposta at rischio di perdere la sua identity...;
dall'altra siiamo vivendo lafeconda stagione del post-Concilio, cheja emergere
nuove energie, maestri di speranza, araldi del vangelo, animali da un sincero
desiderio di rinnovamento nella fedelta a Dio e da unforte impegno at servizio
del Regno di Dio, the si alimenta alle genuine sorgenti delta payola di Dio,
delta liturgia, delta carith the to Spirito diffonde net cuore del credenti (cf.
Rom. 5, 5).
2. A Mons. Bugnini a stata data la grazia di occupare in questo
meraviglioso e appassionante progetto di Dio, the si compie ancora nell'oggi
delta Chiesa, un posto non secondario.
'Servi la Chiesa»: queste semplici parole, the egli ha voluto si ponessero
sulla sua tomba, riassumono la sua instancabile efeconda vita difiglio di S.
Vincenzo, di Sacerdote, di vescovo.
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Servi la Chiesa innanzitutto nella Congregazione delta .vuissione, portan-
do a conoscenza , con la parola e gli scritti , la figura sempre viva e attuale di S.
Vincenzo , anch 'egli ,riparatore di brecce e restauratore di case in roving in
quel tormentato e ricco momenlo delta storia the it dopo - Tridentino.
La servi con passione e come protagoni .sta instancabile nella grande opera
del rinnovamento liturgico , voluto dal Concilio Vaticano II, fedele alla secolare
tradizione delta nostra piccola Compagnia , ma con intuizioni nuove e
coraggiose , maturate in lui da uno studio servo e costante e dal diuturno e
amichevole contatto con coloro the furono in Italia e alt 'estero i pionieri del
movimento liturgico . I frutli di quest'opera grandiosa , anche se non da tutti
riconosciuti e giustamenle valutati, sono ora patrimonio delta comunila
ecclesiale , sono davanti a noi, anche ora the celebriamo questi santi misteri, e
formano la nostra gioia e alimentano la nostra comunione.
Servifinalmente la Chiesa , obbediente alla volonla di Dio, con umilta e
dedizione impareggiabile in Iran , quale rappresenlante delta S. Sede, in un
momenlo Ira i piu dfficile delta storia di quella nazione , nella quale i figli di
S. Vincenzo hanno profuso per secoli e ancora profondono preziose energie per
I'evangelizzazione e la promozione umana.
Di questa santa Chiesa egli - sult'esempio di Paolo the ci ha parlato
nella seconda lettura - fu 'ministro,,, servitors appassionalo , non risparmian -
do nulla , neppure la sofferenza the none mancata netla sua vita, e the -
secondo la logica delta croce - ha contribuito ad edificare at Chiesa in Tempio
santo net Signore , in ahitazione di Dio nello Spirito . Il filo condultore del suo
«ministero ,, e stato sempre quello di dare la sua parts per rivelare la gloriosa
ricchezza del mistero di Cristo, the to parola di Dio annuncia e to liturgia
celebra , per la gloria del Padre e la salvezza degli uomini.
C,'e tuttavia una ,nota,, del suo servizio alla Chiesa the va evidenziala e
the it vangelo dells beatitudini , appena ascoltato , ripropone alla nostra
attezione di credenti. E to 'stile,, con cui Mons . Bugnini ha vissuto it suo
ministero : stile ispiralo a quegli atteggiamenti interiori ed esteriori the devono
qualificare I'esistenza redenta e the Vincenzo de' Paoli ha fatto suoi ed ha
votuto come fondamento delta spirituatith e dell'impegno delta «Missione,,.
Stile di poverlh , di mansuetudine, di sempticild , di misericordia, di perdono e
di pace, di accoglienza docile anche delta .scfferenza e delta persecuzione.
Mons . Bugnini ha ispiralo la sua vita alla logica dells beatitudini, alto spirito
di S. Vincenzo.
Per lulto questo la sua rnemoria rimane in henedizione. Per questo la sua
vita resta per molti aspetti an esempio su cui meditare e a cui ispirarsi, per
essere anche noi «servi ,, delta Chiesa , ministri del mistero di Salvezza the ha in
Cristo morto e risorto it suo centro e it suo sardine . Quel mistero the ora si






- L'off-ice n'a 6t6 cr66 que le 5 mars 1843, a la demande du Saint-Siege (cf.
Circ. Sup. Gen., III, p. 31, 571).
- Auparavant des confreres residant a Rome ont rempli la fonction de
Procureur de la CM pres le St.-Siege : au XVIIc siecle, les Sup6rieurs de la maison
de Rome; au XVIlIC et debut du XIXe s., des preires s6journant a la maison
principale de Rome.
- Cc n'est qu' a partir de 1954 que le Procurcur General pres le St. Siege est
membre de droit de I'Assembl6e G6nttrale.
- Cet office est distinct de celui de Postulateur dr la CM (pour les causes de
beatification ct do canonisation ). En fait , ct par mandat sp6cifiquc du Supcricur
G6n6ral, un mcme confrere a rempli Ics deux functions ou est titulaire des deux
offices; c'est le cas, en particulier de MM. Gouty, Vieillescases et Cossart pour la
beatification et la canonisation de noire Fondateur, et, depuis la moiti6 du XIXe s.,
pour la plupart des Procureurs G6n6raux pres le St. Siege.
I - Avant la creation de I'office, ont rernpli la fonction
N" NoMS ANNEES DUREE (anti )
1 DUCODURAY Francois 11,31-1638 7
2 I..RBRE.TON Louis 1638-1641 3
3 Conorxc Bernard 11,42-1644 2
4 DEnoRCNY Jean 1644-1647 3
S ALMFRAS Rene 1647-1650 3
' DEIIOR(:NY J ean 1650-1653 3
6 BER'rilE Thomas 1653-1655 2
7 Jot.LY Edme 1655-1665 111
8 MARTIN Jean 1665.1668 3
9 SIMON Rene 16)8.1677 9
' MARTIN Jean 1677-1680 3
I() CARRETTI Giovanni 1680-1681 I
' MAP. FIN Jean 1681 -1691 10
I I Grxl Pancrazio 1691-1692 1
12 TERRAROSSA Pietro 1692-1697 5
13 GIOROANINI Pletru 1697-1698 1
14 WA'rE,. Francois 1698-1699 1
15 DE NF,GRI Pellegrino 1701)-1701 I
It, PHILOPARD Ant oinc 1701.1708
17 COLTY Jean-Fran%ms 1708-1719 11
18 VILILLF'SCASES Guillaume 1724-1736 12
19 COSSART Jean-Francois 1737-1748 11
20 BROCQUEVIELLE Hunor6 1748-1761 13
21 TISSOT Benoit 1762-1778 16
22 FONTAINE Simon 1780 - 1796 16
23 FERRARI Filippo 1830-1835 5
29 (.;:As Ni Vito I816- 1)4) 7
- Au cours de ces ann6es ont rempli la fonction : M. Dehorgny (deux fois), M.
Martin ( trois fois).
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- En cette rneme periode son connues les demarches: de Al. Ducoudray pour
l'approbation pontificale de la CM avec la bulle ,Salvatoris Nostri, (12-1-1633); de
M. Lebreton pour la fondation de la premiere maison a Rome avec le rescrit du
Vicegerant remain (11-7-1641) et le commencement des formalites pour ('approba-
tion des voeux; de M. Berthe et de M. jolly (et pendant l'interim, ft vrier-juillet 1655,
de M. Blatiron) pour ('approbation des voeux avec le Bref ,Ex commissa nobis-
(22-9-1655) et de M. folly pour la Statut de Pauvrete avec Ic Bref ,Alias nos..
(12-8-1659). De meme les demarches, mentionnees plus haut, de MM. Couty,
Vieillescases et Cossart pour la beatification (21-8-1729) et la canonisation (16-7-1737)
de S. Vincent.
- Cet essai de tableau a des ,vides,, (1641-1642, 1699-1700, 1719-1724,
1736-1737, 1761-1762, 1778-1780, 1796-1830, 1835-1836). II faut espcrer que let
futurs historiens des Procureurs Gcneraux pres le St. Siege parviendront a les
combler.
11 - Apres la creation de l'office
N° Nots A NNF.ES DUREE (ann.)
1 Uro Simone 1843-1849 6
2 LITTARDI Stefano 1849-1853 4
3 GIARIN Giovanni 1853-1867 14
4 BoRGOGNO Giovanni- Batt . 1867-1884 17
5 VALENTINI Giuseppe 1884-1888 4
6 MARTORELLI Angelo ( interim ) 1888-1890 2
7 BARBAGLI Natale 1890-1898 8
8 DE MARTINIS Raffaele (Mons.) 1898-1900 2
9 VENEZIANI Agostino 1900-1908 8
10 D'ISENGARD Giuseppe 19(18-1913 5
11 FucnzzA Arturo (interim) 1913-1914 1
12 RICCIARDELLI Raffaele 1914-1928 14
13 SGOGNAMILLO GiUSepps 1928-1951 23
14 BISOCLIO Luigi 1951-1968 17
15 I.APALORCIA Giuseppe 1968-1975 7
16 SHELDON William 1975-......
- Si a la periode precedents. parmi les 24 en function de Procureur, ont
releve 7 confreres italiens ctant francais tous Ics autres, depuis la creation de I'office
de Procureur, tous soot de nationalite italienne, sauf l'actuel en charge (M. Sheldon,
des USA).
- On constate que depuis 1914 jusqu'a 1975, bus les Procureurs pres le St.
Siege sont deced6s etant en charge, et apres de longues annecs d'un travail, bien
souvent cache, mais fort delicat pour la vie et, parfois, la survie, de la CM. L'histoire
des relations entre le St. Siege et la CM est encore enfouie dans les archives des divers
Dicasteres du Vatican et de ceux de la CM. C'est on su(et. et non seulement pour
these de doctoral, digne, me semblc-t-il, d'etre etudic.
J, -a. B.
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UNITA FRA AZIONE E PREGHIERA
E S. VINCENZO DE' PAOLI
1. La problematica dell'unita di vita
In ogni sfera delta vita c'i una costante ricerca di unith: nella vita
familiare, sociale, politica, ecclesiale. L'unith i vista come sorgente diforza,
come qualcosa di motto prezioso che dh stgntficato, dinamismo e sicurezza a
questa o a quella sfera delta vita . D'altra pane, divisione a segno di debolezza,
d'imperfezione, d'incertezza.
E percid normale che anche nella vita cristiana questa unione venga
ricercata e, soprattullo , che venga, ricercata fra l'azione e to preghiera, che Sono
due espressioni della stessa vita . E un problema di grande importanza e sempre
altuale, poichi tocca I'unity stessa delta vita spirituale. Bisogna pero presentar-
to nella cornice gius/a.
Dal punto di vista oggettivo non esiste ni separazione ni conflitto fra
t'azione e la preghiera (1). Esse sono convergenti; sono come due Kali.. con It
quali si vola verso to stesso fine, che a t' in.slaurazione del Regno di Dio in se 'e
net mondo (2).
Preghiera ed azione, pur armonizzandosi pienamente secondo it loro
contenuto teologico, tuttavia dferiscono profondamente rt;guardo alle Toro
modality psicologiche. It problema scaturisce dalla limitatezza delta nostra
coscienza spirituale the i oscurala dal peccato e giunge con grande difficolth alla
purity d'intenzione nell'azione e alla profonda unione con Dio ndla preghiera;
scaturisce pure dalla nostra limitata capacity di attenzione, cosi che, se ci
dedichiamo totalmente all 'azione, non riusciamo a mantenere it medesimo
sentimento dell'unione a Dio che avevamo nella preghiera.
L'opposizione psicologica, che i reale fra queste due attivitd, puo
sintetizzarsi in questo modo: t'azione spinge verso gli allri e verso it mondo,
suppone che not siamo degli strumenti immediati di Dio nell'evangelizzazione
c net servizio; la preghiera invece richiama all 'inferno , at contatto personals con
Dio. Secondo l'uomo isteriore troviamo gioia nella preghiera: secondo l'uomo
esteriore invece, cerchiamo la soddisfazione dell'azione esteriore (3).
Da qui una tensione fra azione e preghiera, sentita da sacerdoti, persone
consecrate e dedite a diverse forme di apostolato e anche dai senplici fedeli,
desiderosi di condurre una vita cri.sttana esemplare. Molti di lord si domandano
se sia meglio dare piti tempo all'orazione o impegnarsi totalmente nell'azione,
(1) Cfr. CH. BERNARD, La prf4hiera eristiana , Roma 1976. 145-14b.
(2) Cfr. I. L(X:HET, L'oraison aposlo (ique , in Christus 6 (1955), 225; A.
DF:LCHARD, Vie de pnire el vie apostolique , in La priere, Paris 1959, 297.298.
(3) Cfr. CH. 13F:RNARD, op. cit ., 139-1411.
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rinunciando , in parte o in tutto , alla gioia di intrattenersi personalmente con
Dio nella preghiera. Per alcuni puo sembrare egoismo indugiare lungamente
alla preghiera; per altri it gettarsi in un attivismo espone at rischio di
svuotamento.
Come superare questa lensione.? Si cercano delle soluzioni e queste devono
esserci. La storia di tanti santi, del tempi lontani e di quelli pits recenti, to
dimostra chiaramente. La lord vita piena di occupazioni, di impegni, di dedizio-
ne aifratelli, era nello stesso tempo riempita di preghiera e d'intimith con Dio.
Essi erano contemporaneamente dei grandi attivi e dei contemplativiferventi.
Nella ricerca di soluzione bisogna tener conto dei limiti della nostra
condizione umana e lasciarsi convincere the unire t'azione e la preghiera a
livello psicotogico a una cosa quasi irrealizzabile, o almeno, come osserva R.
Voillaurne, none in nostro potere raggiungerla (4).
L'unith dev'esserre ricercata ad un altro livello. Ce to ricorda it concilio
Vaticano 11, soprallutto net Decreto sul ministero e la vita dei Presbiteri
'Presbyterorum Ordinisu, mettendo in evidenza the non basteranno per
raggiungere questa unith tanto desiderata ni un 'organ izzazione puramente
esterna dell 'azione ne i soli rnomenti forti di preghiera, anche se non possono
essere trascurati (5).
L'unith deve radicarsi pits profondamente, all'interno dell'uomo, a
livello delta fede e del ,cuore,, evangelico, li dove ciascuno trova la molla
permanente at suo agire e del suo prepare. Quando pero si tratta delta fede o del
«cuore evangelico, e assai dtfficile esprimersi in formule definitive e valevoli
per tutu. Ci sono tanti temperamenti spirituals, tante esperienza e tanti
cammini diversi . La fede o it •,cuore. del cristiano, i come un ,diamante a
faccette molteplici., (6). E sempre to stesso ndiamante-, ma ciascuno to vede e to
esprime partendo dalla propria esperienza, datta propria .faccetta-.
Alcuni unificano la Toro azione e la Toro preghiera nella continua ricerca
di Dio; altri sono piu alratli dalla propria identificazione a Gesti Cristo; altri
ancora trovano nella consacrazione alla missione delta Chiesa it loro principio
unificatore (7). Queste vie naturalmente sono complementari e ognuno le puo
(4) R. VOILLAUME, Des rapports entre la vie active et la vie contemplative ou entre
priereet action, in Seminarium ¢ (1969), 765: -La recherche de cette unite psychologique
est pour beaucoup une cause de desarroi, car elle nest pas vraiment realisable, ou tout
au moins it n ' est pas en noire pouvoir dc I'atteindre... 11 est vraic que avec le temps,
I'Esprit Saint pout realiser en nous unc unite d 'un ordre superieure et telle qu'elle
rejaillisse en une certaine unite psychologique... Mais cela n'empeche pas qu'une
incornpatibilite reelle demeure entre certaines exigences de deux ordres d'activite-.
(5) Conc. Ecum. Vat. II, Decretum de Presbyteron4m minister o et viva, in AAS 58
( 1966), n . 14, p. 1013.
(6) G. HUYGHE, Vie re/i seu e el apostolat , in L'adaptation et la renovation de
la vie religieuse , Paris 1967. 184.
(7) L. cit.
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conoscere nello stesso tempo, pert) ciascuno mette l'accento sull 'aspetto the la
sua esperienza e la lute dello Spirito Santo gli hanno facto scoprire. Ci possono
essere, tuttavia, altre strade e la porta alla ricerca di altre soluzioni non e
chiusa.
2. 11 «segreto ,, di s. Vincenzo.
Come s. Vincenzo ha raggiunto l'unith di vita, o quale era la molla
principale della sua preghiera e dells sue molteplici attivith? (8). Non c facile
rispondere a queste domande e scoprire it suo nsegreto.., se si lien conto del facto
the egli non fu ne l'autore spirituale ne 1'estensore di un sistema ascetico-misti-
co, come i .suoi contemporanei per esempio s. Francesco di Sales o Pierre de
Berulle), e non compose, eccetto le ,regole comuni' per i Missionari e per le
Figlie della Carith, nessuna opera sistematica.
Nonostante cit), tale risposta sembra possibile, perchi egli lascit), come i
ben noto, un 'assai ampia produzione letteraria di carattere occasionale (9), la
quale permeo delta dottrina di Gesti Cristo, interpretata non solo alla lute
dell'insegnamento della Chiesa e di autori ascetico- mistici del suo tempo, ma
anche, e questo quasi abitualmente, in base alla sua esperienza. Infatti quando
egli parla o strive, spesso ripete: metal a la mia fede e tat a la mia esperienza-
(10).
Sarebbe motto Mile ricordare le principali tappe di questa sua esperienza,
ma i limiti di questo articolo non to permeuono, e del resto altri se ne sono
occupati recentemente (11). Si sa comunque bene, chi Vincenzo appartiene alla
categoria dei santi the ingrandiscono lentamente e conquistano gradualmente la
loro santith, the giorno dopo giorno fanno piu chiaro e sicuro it Toro destino
spirituale. Vifurono tuttavia nella sua vita dei momenti particolarmente forti
the non solo accelerarono it ritmo della sua evoluzione e maturazione interiore,
ma segnarono it suo futuro cammino. Fra questi momenti una particolare
importanza ebbero due incontri con z poveri, avvenuti net 1617 a Gannes-Fol-
leville e a Chtitillon-les-Dombes.
(8) A queste domande ho voluto rispondere con la mia tesi dottorale Q.
KAPUSCIAK, Il compimento della volonta di Dio come printipio unificatore fra azione e
preghiera in s. Vincenzo de' Paoli, Roma-Pontificia University Grcgoriana (1982). Qui
ne riprendo alcuni tratti.
(9) VINCENT DE PAUL, Correspondance, entretiens, documents , 14 volt. (ed. P.
Coste), Paris 1920-1925; vol. XV (ed. A. Dodin), in Mission et charite 19-20 (1970).
(10) Cfr. SV, 1, 78; II, 282, 459; 111, 361; VII, 20; IX, 104; XII, 45, 170-171,
218, 398; XIII, 801.
(11) J. M. IBANEZ, Vicente de Pauly los pobres de su liempo, Salamanca 1977,
207-269; AA.VV.. Vincenzo Depaul: to sua esperienza e to nostra , in Annali dells
Missione 2 (1980 ), 79.117;,) MORIN, Htstoired 'un regard sur It pauvre , in Au temps
de saint Vincent de Paul ct aujourd' hui, Bordeaux 1981, 41-83.
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Questi due avvenimenti, the forse per qualche altro rimarrebbero ordinari,
per s. Vincenzo apparvero provvidenziali: illuminato dalla grazia egli percepi
in essi una chiara manifestazione delta volonth di Dio che to chiamava ad
operare in favors dei pith abbandonati e dei pith diseredali (12). Benchi non
potesse prevedere ni it di(ficolth ni la lunghezza di questo cammino, capi
tuttavia che, d'allora in poi, doveva stare motto attento alle chiamate di Dio,
perchi Egli intervient continuamente, rivelando attraverso gli avvenimenti delta
storia, attraverso t'intreccio dei Patti quotidiani e le imprevedibili circostanze
delta vita, la sua volontd.
Meditando e rileggendo alto lute del Vangelo gli eventi del 1617 (13) e
gli altri in cui In Provvidenza to coinvolse negli anni successivi, scopri, e ne
rimase colpito, che anche Gesth Cristo, che era venuto sulla terra per salvare gli
uomini ed ebbe una particolare predilezione per i poveri e per gli abbandonati,
non fete altro che la volontd di suo Padre (14). Questa costatazione divenne per
iui tan to stimolante , che s'impegno a modellare it recto delta sua vita su questo
Divino Maestro, cercando - come Lui -, di far sempre la volonth di Dio
(15).
Con it passare degli anni It sue convinziont, anicchite dalle nuove
esperienze e approfondite attraverso to lettura del Vangelo e delte opere
spirituals a lui contemporanez (soprallutto di s. Franceso di Sales, Pierre de
Birulle, Benedetto di Canfeld), si rafforzarono, e it suo cammino si fete pith
chiaro e pith sicuro.
Quando altri decisero di unirsi a lui per operare in favore dei poveri a del
clero, egli condivise con loro It sue pith profonde convinzioni, insegnando loro
I'importanza sia del far sempre la volonth di Dio sia del desiderare che si
facesse questa volonth, come un 'espressione e una risposta di amore (16).
Confessava loro che la sua pith grande brama 'i di non desiderare altro che it
(12) Qucsla evidenza di un intervenlo di Dio s. Vincenzo la richiama c
I'affernta ogni volta che ricorda gli avvenimenti del 1017 ((-fr. SV, XI, 169; X11,
208).
(13) II suo testo prcferito 2 quello di Lc 4, 17-22 (cfr. SV, XII, 3-5, 79-80, 90;
X1, 32, 108).
(14) Cfr. SV, 1, 560; VII, 183; VIII, 248; IX, 66, 514, 517, 523, 565; X,
80-81, 106, 276, 51 I, 522, 541, 698, 702; XI, 46, 74, 435-436; XII, 84-85, 109, 151,
154-155, 164, 215, 234.
(15) Blsogna pcro notare che non si tratta di un'imitazione qualsiasi; ci vuole
un'imitazione concepita come on prolungamento della sua vita e della sua missione.
Ma perchr l'uomo possa comportarsi a operare come Gesu, occorre che si rivesta del
suo Spirito, it che consiste 'nell'aver sempre grande stima e una grande amore per
Iddio. Gesu Cristo ne era talmente pieno che non faceva nulla per se stesso ne per
propria si,ddisfazione: uQue placita sunt ci facio semperu; faccio sempre come gli c
piu gradito,, (SV, XII, 109); cfr. X1, 53.54, 212, 343, 347-348; X11, 75, 107,
112-113, 120, 124, 154, 166, 183.
(16) Cfr. SV, XI, 315, 435.430; XII, 109, 158, 214; X, 263.
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compimenlo delta volonty di Dio•• (17); chiamava questa pratica .il tesoro del
cristiano, (18); to presentava come at piti grande piacere the si puo trovare su
questa terra (19), come ,un paradiso anticipato.. (20), come la fonte di ,gioia,
di pace e di felicity ache non si possono esprimere.. (21), come ,mezzo di
perfezione facilissimo , ottimo e infa/ libilea (22); voleva the la Congregazione
delta Missione avesse questa pratica .piu profondamente net cuore- e la
considerasse come la sua •vera anima. (23), perche Nostro Signore, the sernpre
eseguiva !'opera del Padre, . i in comunione continua con quelli the Sono uniti
at suo volere e it suo non volere•. (24).
Questo insegnamento, oggi sparso nelle numerose pagine dei suoi ,scrit-
ti.., costituisce una certa .dotlrinaa nella quale troviamo aspetti piu prevalente-
mente attivi (l'accento sull'impegno dell'uomo) ed aspetti piu prevalentemente
passivi (l'accento sulla disponibilita a/l 'iniziativa divina), una dottrina the
pero non rimane una Pura leoria , ma ha una continua ed esemplare
applicazione atla sua vita d'azione e di preghiera.
Se si prende in esame t'azione come tale, essa a per s. Vincenzo una
mediazione: allraverso l'agire dell'uomo Dio agisce e si man ,esta. Bisogna
percio fare It azioni non soltanto per farle, ma per compier/e conformemente alla
volonty di Dio (25), o almeno con 1'intenzione di.fare in esse la medesima
volonth (26), imitando cosi Cesu Cristo the faceva sempre la volonty del Padre
(27).
Se invece ci riferiamo alla sua vita d'azione costatiamo due cose: 1) the la
massima di -non scavalcare la Provvidenza, ma di squirla passo passo••, fu la
(17) SV, 1, 587; dr. XII, 156
(18) L. ABELLY, La vie du rmrable snoiteur de Dieu I'incent dr Paid inufutrur ft
premier Suprieur de la Congregation de la ,1fu,ion, Paris 1664, L. 111, p. 39,
(19) SV, X, 275.
(20) SV, 1, 70. 587; IX, 645; X, 275; XI, 315.
(21) SV, X, 276; Jr. 1, 291; III, 188; IV, 320, 340, 482; VIII, 427.
(22) SV, XII, M.
(23) I. ,it.
(24) SV, 1, 233; cfr. XI, 318-319,
(25) Cfr. SV, XII, 156, 132.
(26) Cfr. SV, XI, 315-316.
(27) Cfr. SV, X1, 347-348; XII, 154; V, 456.
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fondamentale regola di tulle le sue azioni (28), e to dev'essere, conformentente
at suo desiderio, anche quella des suoifigli e delle sue figlie spirituals (29); 2)
the dall 'osservanza di questa regola e dalla lettura degli avvenimenti - segnt
delta volonta di Dio, segni the per lui diventavano privilegiati e imperativi se
rtguardavano i poveri -, sono nate tutte le a uen prodigiose opere (30).
S. Vincenzo non fu peril solo uomo d 'azione; fu anche uomo di preghiera.
Ora, dal punlo di vista del contenuto teologico, la preghiera a una comunicazio-
ne con la volonta di Dio (31). Tale a it contenuto delta preghiera-modello the
Gesu insegnd ai suoi discepoli net ,Padre nostro', e era pure it suo rnodo di
pregare; la preghiera nell'orto dell'Agonia ne e it piu eloquente esempio.
S. Vincenzo, the era pieno di arnmirazione per Gesu Cristo ,uomo di
grandissima orazione,, (32), cercava di imitarlo nella sua preghiera. Questa
preghiera fu anche per lui una comunicazione con to volonth di Dio (33), e
questa comunicazione glieLo.fece percepire come Dio Salvatore , la cui volonta
salvifica e cantificatrice e sempre attuate.
Di qui la sua convinzione, secondo la quale, chi prega e Ja suoi i
sentimenti di Cristo, non pith chiudersi in se e rimanere disattento at* problerni
del mondo e alle necessity degli altri, suoi prossirni; in preghiera, per essere
vera, deve inviare, spingere all'azione, at servizio (34). L'azione, da parte
sua, perche possa essere eseguita conformemente alla volonta di Dio, rinvia alla
preghiera. Quindi si pone it problema delta necessity delta preghiera e delta
fedelta ad essa, un problema the talvolta crew difficolta a livello delta vita
quotidiana, quando si cerca di conciliare I'urgenza dell'azione con la fedelta
all'orazione. Ma s. Vincenzo non to trascura, anzi spiega bene net cosidetto
alasciar Dio per Iddio» come sifa it discern imentofra queste due esigenze (35).
Concludendo, ci si conferrna nella costatazione the i f:gli e lefiglie spirituali
del santo debbano percorrere la sua strada, quella cioe di conformarsi alla coloniti
di Din ad irnilazione di Cristo, per ,unire l'ufficio di :Marta e di :Marina,
affinche la loro azione e la loco preghiera ,camminino di pars passo' (36).
,Jozef KAP(LS'CIAK C.M.
(28) Cfr.,]. DELAR U E, L'idial missionnaire du pretre d'apris saint Vzncenl de Paul,
Paris 1946, II; J.B. ROCANE1 ', Saint Vincent de Paul , Pr ire instrument de fesus-Christ,
Bourges 1960, 42; C. RICCARDI, Contributo alto studio del vicenzianesbno , in Annali
dclla Missione 4 (1970), 247-248.
(29) Cfr. SV, II, 84, 96; 111, 246,'379, 382; IV, 34, 122-123, 348-349; V, 317,
396, 458-459; VI, 287, 307-308; VII, 515; XI, 78.
(30) SV, IV, 123; Cfr.: AA.,VV., Vincenzo Depaul . to sua esperienza e In nostra,
79-117.
(31) Cfr. Y. CONGAR, Les voles du Dieu r,vant , Paris 1962, 416; R. GUAR-
DINI, Introduzione alla preghiera , Brescia 1954, 152.
(32) SV, IX, 415-416; cfr. IX, 409; XI, 212; XII. 79, 345-346.
(33) Cfr. SV, IX, 408-409, 417-4113; IV, 74, 123, 391; VI, 387.
(34) Cfr. SV, X1, 40-41, 475, 592-595, 599; X, 403; XII, 84, 127, 261-262;
VII, 363-364; III, 202.
(35) Cfr. SV, IX, 5, 34, 126, 215-216, 319, 692; X, 3-4.95, 226, 541-542,
595, 685; VI, 47, 496-497; VII, 52, 382, 457: VIII, 162, 368.




Robert P ;tfAL0A-EY C.,tf.
Jesus lived in community with his apostles. They spent long
days and nights together talking about the Kingdom of God and
scharing their lives with each other. They prayed with one another.
Jesus instilled in them the great vision his Father had given him of a
Kingdom of justice, love and peace which they could begin to
experience and work toward even now. He asked them to preach
that Kingdom to others at the saute time as they sought to make it
real in their own lives. They shared a common purse, from which
they paid for food and lodging. They spent time together resting
and enjoying each other's company when they returned home from
preaching.
The early Christians were so struck by this example that they
idealized about what community should be like:
The community of believers were of one heart and one mind . None of them ever claimed
anything as his own ; rather , everything was held in common (Acts 4:32)
Let me speak briefly today about what goes into building up a
Christian community and then describe one means our new Con-
stitutions suggest for renewing our efforts at recreating the reality
that Jesus and his apostles lived in common.
SOME NEW TESTAMENT IDEAS ON COMMUNITY
I will briefly outline four key elements in New Testament
community.
1. True community does not wipe out diversity; on the con-
trary, it is enriched by the varied gifts of different members.
Through the Spirit one receives, faith; by the same Spirit another is given the gift of healing,
and still another miraculous powers Prophecy is given to one , to another power to
distinqui,h one spirit from another . One receives the gift of tongues, another that of
interpreting the tongues . But it is one and the same Spirit who produces all these gifts,
distributing them to each as he wills . The body is one and has many members, but all the
members, many though they are, are one body, and so it is with Christ. It was in one Spirit
that all of us, whether Jew or Creek, slave or. free, were baptized into one body. All of us
have been given to drink of the one Spirit Now the body is not one member, it is many. if
the foot should say, ..Because I am not a hand I dot not belong to the body, would it then
no longer belong to the body' If the ear should say, .'Because I am not an eye I do not belong
to the body, would it then no longer belong to the body' If the body were all eye, what
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would happen to our hearing? If it were all ear, what would happen to our smelling? As it
is, God has set each member of the body in the place he wanted it to be. If all the members
were alike , where would the body be? There are, indeed, many different members, but one
body. The eye cannot say to the hand, -1 do not need you., any more than the head can say
to thefed, -1 do not need you-. Even those members of the body which seem less important
are in fad indispensable (1 Corinthians 12:9-22)
Our new Constitutions emphasize the same idea: '<We shall
discern the initiatives of confreres in light of the end and spirit of the
mission. In this way the differences and charisrns of the individual
confreres can come together to increase communion and make the
mission fruitful,, (art. 34). Another paragraph states: ,The evangel-
ization of the poor gives to all our labors a unity which does not
extinguish diverse talents and gifts but directs them to the service of
this mission,, (art. 37).
Diversity is not he enemy of community. I tis part of is
richness. The Rule for a New Brother puts this rather beautifully:
Be thankful for the variety of gfts and difference of personality. When you put your own
potential and insights at the service of your community your unity will grow stronger and
ncher , and together you will create that spaciousness which finds room for everyone.
". t :hnnrnunity is a gift of God, and at the same time a human
creation
'.1 do not pray for them alone, 1 pray also for those who will believe in me through their
word, that all may be one as you , Father, are in me, and 1 in you; I pray taht they may be
in us, that the world may believe that you sent me- (John 17:20-217.
HUMAN CREATION
.,/ plead with you then, a.s a prisoner for the Lord, to live a life worthy of the calling you
have received, with perfect humility, meekness, and patience, hearing with one another
lovingly . Make every effort to preserve the unity which has the .Spirit as its origin and peace
as its binding force. (Eph. 4:1-3).
Our Constitutions likewise emphasize the vertical and hori-
zontal dimensions of community's coming-to-he. "As the Church
and within the Church, the Congregation finds the supreme source
for its life and action in the Trinity,,, article 32 states. At the same
time article 199 states: ,The Congregation forms itself' particularly
in the individual local communities,,.
Dietrich Bonhoeffer puts the God-givenness of community
quite strikingly:
it is true, of course, that what is an unspeakable gift of God for the lonely individual is
easily disregarded and trodden under foot by those who have the gift every day . It is easily
forgotten that the fellowship of Christian brethren is a gift of grace, a gift of the Kingdom of
God that any day may be taken from us, that the time that still separates us from utter
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loneline s may be brief indeed. Therefore , let him who until now has had the privilege of
living a common Christian life with other Christians praise God's grace from the bottom of
his heart . Let him thank God on his knees and declare . It is grace, nothing but grace, that
we are allowed to live in community with Christian brethren.
But he also speaks of the need for us to respond to God's gift:
4n a Christian community everything depends on whether each
individual is an indispensable link in a chain . Only when even the
smallest link is securely interlocked is the chain unbreakable,,.
3. True community is not simply physical or functional pres-
ence. It is being with and for the other person.
This is how all will know you for my disciples : Your love for one another. (John 13.3.5)
People can have physical presence to one another as strangers
in an elevator. They can have functional presence to each other if
they work together on an assembly line in a factory. But in neither
of these instances is there true community. True community is
being with and for the other. It is personal concern and care (even if
often within the context of a project).
Our Constitutions strongly emphasize the personal dimension
of community. They call us to renew the principal cleutents of our
way of living and acting; namely, ,the communal following of
Christ the evangelizer, which generates in us special bonds of love
and affection; in this spirit we join reverence for one another with
sincere benevolence ssin the. relationship of dear friends,, (CR, VIII,
2 ),^ .
4. True community is not a static reality. It is always being
created.
-You form a building which rises on the foundation of the apostles and prophets, with
Christ,Jesus himself as the capstone. Through him the whole structure is fitted together and
takes shape as a holy temple in the Lord, in him you are being built into this temple, to
become a dwelling place /or God in the Spirit.. (Eph. 2:20-22)
This characteristic of community is staed quite explicitly in our
Constitutions (para. 37); -Community is always in the process of
coining to he...o This means that true community involves initiat-
ive, to get things going. It involves forgiveness, to heal what has
gone wrong. We make a grave mistake when we think of commun-
ity as an abstract reality (as if a -good community,, can exist
statically and we can simply move into it). True community is
concrete, dynamic. It consists of real people rather than the imagin-
ary people we dream of'. Bonhoeflcr once wrote: -The person who
loves his dream of community more than the real community itself
is an enemy of community,,.
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LEVELS OF COMMUNITY
From what I have said, we should not he surprised if communi-
ty is very imperfect at times. If community really is something we
must work toward, then it can never be captured once for all. We
must always be striving to create it. Sometimes there will be high
points, sometimes lows. We will have better community in one
house than another. We will have better community in some
matters than in others. I say this, because as Bernard Lonergan
points out, community demands union on many levels, some of
which may be better realized than others.
1. Common Experience
Common experience lays the groundwork for community. It is
what formation programs try to begin to create. It involves under-
standing a common heritage, sharing in common traditions, la-
boring together in common works, learning common ideas through
our studies, living a common life-style.
When people first come together they often do not have much
common experience. So it must be worked at. A confrere who has
spent his his whole life on the missions may find that he has little in
common with a confrere who has spent much of his life teaching
theology. When they enter a local community together, they will
have to work hard at making community real.
2. Common Understanding
Common understanding means that when we say the same
things we mean the same things. Take sin as an example. For one
person it may mean breaking a law. For another it may mean
breaking a relationship. For one person God may be a judge. For
another he may be a loving father. For still a third, he may be the
sum total of world forces. One person may view the Church as an
institution where all new ideas come from above. Another may see
the Church as the people of God where new ideas bubble up from
below. For these people to come to a common understanding (and
they will never perfectly achieve that goal) will demand much
dialogue.
3. Common Judgment
This means that we come to agree on certain propositions to be
held in common; e.g., those contained in a constitution. Vin-
centians as a body hold that the end of the Congregation is to follow
Christ the evangelizer of the poor. When a new member comes to
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joint the community, he must assimilate the basic common judg-
ments that are foundational to the community. There may be many
other practical common judgments that particular local communities
come to agree on; e.g., that they will concelebrate the Eucharist
together each day; that the best time for this is at 5:15; that their
lifestyle should be poor, but at the same time warm and family-like;
that they will work both in a parish and in a school; that in their
school, the policy regarding admissions will be... etc. Reaching com-
mon judgments demands meetings, a decision - making process, com-
promise, and respect for differing opinions. Even in the best of times,
however, disagreement over judgments, and especially over means,
will remain. The body of common judgments will never be static.
4. Common Action
A community must act together on the judgments which it has
made. The members must work with one another in such a way that
they feel co-responsibility. If the community merely has common
experiences, common understandings, common judgments, but its
members do not carry them into action , then it is not true
community. It lacks follow-through. It is committed ideologically,
but not in actuality. The commitment to obedience comes into play
here. Members of a community must be resolved that after consul-
tation and dialogue, they will work together in acting on common
judgments, event if some continue to hold dissenting views (cf. CS
55). Obedient, loving dissent is a healthy thing and can provide the
basis for on-going dialogue.
In summary then, true community involves all four levels:
common experience, common understanding, common judgment
and common action . Sometimes these will be more fully realized; at
other tines, less fully.
THE COMMUNITY PLAN
Our new Constitutions suggest a practical means for renewal
in our community life, the local community plan. I suggest to you
that this can be a particularly effective means for renewal if the
confreres in a given community enter into it as a covenant. If through
dialogue based on common experience, we can come to greater
common understanding and formulate common judgments, we can
covenant to one another that we will live out in common action
what we have agreed on. The community plan will serve as the
written statement of our covenant.
In the paragraphs that follow I offer you an outline of the
legislation on the local community plan and a model of what such a
plan might look like.
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a. the legislation on the community plan
1. - The basic legislation for the local community is found in
C & S 42 and 43. (C & S 42 is printed mistakenly as #39 in the
English version).
42 Each community will try to develop a Community Plan,
according to the Constitutions and Statues , and the Provincial
Norms. We will use this plan as a means of directing our life and
work, of fulfilling the recommendations we receive, and of examin-
ing periodically our life and activities.
43 The Community Plan which each community draws up, as far
as possible at the beginning of its work year, will deal with:
apostolic activity, prayer, the use of goods, Christian witness where
we work, ongoing formation, times for group reflection, necessary
time for relaxation and study, and an order of the day. All these
should be revised periodically.
2. - Several other paragraphs in C & S refer explicitly to the
local Community Plan:
48 - Confreres' work responsibilities
66 - Acts of piety
189 # 9 - Function of the Provincial to approve it
203 # 4 - The local superior together with the community
formulates it
3. - Still other paragraphs provide relevant background for
better understanding the plan:
35 - Proper autonomy of local community
37 - Need for local community to renew itself
199 - The Congregation forms itself particularly in individ-
ual communities
206 #5 - Frequent meetings
4. - FInally, many other paragraphs suggest matter that
might aptly be included in a Community Plan: 16, 23, 27 #2, 36
# 2, 53, 112 # 1, 144, 206 # 1 and # 4, 239, 242, etc.
5. - In addition, a number of matters treated in the Provin-
cial Norms might properly be included among items to be treated in
a Community Plan.
6. - Some other paragraphs in C & S refer directly or allude
to a Provincial Plan, which might be generated from the local
community plans: 112 #2, 189 #3.
b. a model of what a community plan might look like
What follows is a possible model for a community plan. This
can be used freely, of course. There could be other models. A
community plan could, f'or example, begin with a description of the
concrete situation where the confreres of the house minister (e.g.,
the number and type of people in the parish; the resources avail-
able). It could include a mission statement for this particular
apostolic community. It could then embrace a number of the
subjects in the following model.
COMMUNITY PLAN OF THE VINCENTIANS
AT
1 APOS7'O1.1C ACTIVITIY(43, 35, 37, 199, 16, 23, 27 #2, 36
# 2, 144).
This section might treat the apostolic priorities of the
house.
II PRAYER (43, 66, 37)
This section might treat our daily exercises of prayer, the
weekly service of the word, periodic times of reflection, the
annual retreat, etc.
III COMMUNITY LIFE (35, 37, 199, 36 # 2)
This section might treat the means that the local communi-
ty chooses fi>r fostering its life together (perhaps these are al-
ready treated in other sections of the plan).
IV CHRISTIAN WITNESS I,N THE PLA CE WHERE WE WORK
(43, 32, 36, 49, 62-63, 67, 111, 238).
This section might treat those aspects of our lives that the
local community plan sees as its most important witness in its
place of work.
V ORCANIZA TION (43, 203 # 4, 206 # 5, 36 # 2, 144, 206 # 1
and # 4)
This sect ion might treat the organizational structure of the
local community (e.g., how often it meets , how decisions are
made, etc.).
VI ONCOLV(. FORMA 77ON (43)
'This section might treat the means the local community
will take for its on-going formation; (e.g., attendance at work-
shops, study, meetings and discussions in the house, retreats,
guest speakers, etc.).
VII PROMOTING VOC.':1 7-IONS (112 # 1, 111)
This section might treat the plan of the local house for fos-
tering vocations (how will the local community find young peo-
ple who will carry on this apostolate in the future).
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VIII RECREATION (43)
This section might treat daily common recreation, the
need for periodic time off (balancing work and leisure),
annual vacation time, etc.
IX USE OF MA TERIAL GOODS (43, 37, 49, 53, 239, 242)
This section might treat how the local community plans
to use its material goods , how it will seek to live simply, how it
makes decisions in regard to spending money or using its
resources, etc.
X ORDER OF DAY (43)
This section will give the order of day.
XI EVAL UA T ION AND REVISION OF PLAN (43, 203 # 4)
This section might treat how, when and by whom the
plan is evaluated and periodically revised.
Errata corrigenda
- Au n° 1-2/1982, p. 23 (en note), au lieu de: -.2 fevrier... a Rome ., mettre:
..22 auril 1981, a Pannigen..: et, a la p . 37, corriger le nom de I ' auteur en y replacant le
nom de : -Charles Giclen C.M...
- Il s'y est produit une interversion entre les textes de deux conferences;
l'une prononcec, en effet, le 3 fevrier 1982, par Ic P. Gazicllo au Centre d'Etudes
Saint-Louis-de-France, a Rome, et I'autre, par le P. Gielen, comme it est indique
ci-dessus.
- Nous noun excusons aupr2s des lecteurs. Nous prions not deux collabora-
teurs , eminents conferenciers du Quatricentenaire de St. Vincent, de Bien vouloir
accepter nos excuses pour cette malencontreuse interversion de lours textes. Tout
specialement nous les presentons publiquement. apres l ' avoir fait sous forme privee,
au devoue et competent P. Gielen; it est l'auleur du lexte publii aux pp. 23-37 de




ANDRO. DONIN - .En priere avec Monsieur Vincent", Edition DDB, 1982, pp. 248.
"rout au long de l'annre vincentienne qui vicnt de s'ecouler, le Pere Dodin a
fourni a ses nombreux lecteurs une abondante rnatiere de reftexion susceptible de
Icur faciliter l'ace's a une plus profondc connaissance de Monsieur Vincent. Cc
furent d'abord les chapitres tr2s denser sur -I'Esprit de St Vincent". Vinrrnt ensuite
Ies pages lumineuses sur: -Saint Vincent parle a ceux qui soufrent-.
Au sours de cet etc, on troisieme volume, public par Desclee de Brouwer,
venait enfin combler notre attente. Pour ceux qui furent attentifs a la reffexion
studicuse du Pere Dodin, it n'etait aucun secret dr savoir clue depuis de longues
annces le theme de la priere de St Vincent occupait une place privit(gice dans Ic
coeur du savant professeur et doyen honoraire de Thlologie a I'Universit( C:atholi-
que d'Angers. Une petite plaquette avail excite notre curiosit(. sur la rnatiere.
Maintenant, voici que tout au long (Fun volume de 250 pages, le Pcrc Dodin vient
de comblrr notre attente.
L'ecriture de I'auteur. contrite a ('habitude, nest pas -facile- et. pourtant, elle
reste fluide cc cclairante. Pour le Pere Dodin, Ies mots ne srrvcnt jamais a voiler
l'inconsistance dc la pensec. Its restent toujours riches do contenu et tres Lvocateurs:
en bon pedagogue, it (vcille Cr chcrche a faire du Iccteur le complice clr sa propre
reflex ion.
Une veritc profondc se degagc de cc livre qui sc place parrni les plus
importants en langue franc•aise cie crux - tre.s nombreux - qui ont marque
I'ephenucride vincentienne: it est inutile de chercher a comprrnde Monsieur Vincent
sans voir en lui - avant tout - I'homme dime prii•rr continue, profondc,
stimulante . Nous nous trouvons ceases drvant on prodigieux homme d'action, mais
c'est on homme (font faction s'enracine, se maintient et pone ses fruits clans la
rencontre avec Dieu aux hrures privilegiecs de la priere. Monsieur Vincent
n'hesitrra pas a dire aux signs: .Qui b anclue a lit vie itsterirure, manqur a tout...
Monsieur Vincent n'a pas ecrit do traite stir la priere . Certes, daps ses
Conferences aux Missionnaires ou aux Filles de la CharitC. it ahorde le sujet avcc la
profondcur et la clarte qui lui som propres. tic Pre Dodin nous pr(scntc un Saint
Vincent maitre Yle priere en nous invitant a nous agenouiller it cote do lui. C'est ainsi
qu'autrefois les enfants apprenaient a prier en famille.
En sr fondant sur Ies -Sources vincentienncs - dont Ic Pcre Dotlin a one
parfaits maitrisr, nous nous trouvons, clans la premiere partie de l'ouvrage, face a
un savourcux trait(' sur la prii•re.
La deuxienu• partie. particulierernent originate, nous procure la joie de saisir
en 84 moments privilcgics dc Li priere vincrnticnnv autant (f'instantani•s du grand
Saint s' (Icvant jusdu'a la relic ontre as cc Dicu.
Dans la tncsii•nie partic de son Iivre, It, Pi•rc Dodin nous nucntrc couuncnt la
priere do St Vincent jaillit dr la vie pour atteindrc Ies dimensions univcrccIles d'un
monde d(ja sauv( ct toujours a sauver
'l'out le monde connait la place du culte marial clans I'ensemble des Families
vincentirnnes . Ici encore, Ic l''re Dodin nous prescnte les traits majeurs de la priere
vincemie'nnc it Marie. Sobri(t(, sinsplicit(, prof. ndcur sour Ies caract(ristiques
dotninantes de la priere rnartale de St Vincent. II les a I(guees a sous crux qui
s'inspirrnt de son esemple (fans cette dimension mariale de Ieur prierr.
On rte peut que remercier le Pere Dodin de nous faire participer, one fois de
plus, a sa profondc connaissance do Monsieur Vincent . Depuis plus de 45 ans, it en a
- 83 -
fait I'objet de son etude et de sa filiale contemplation. II nest pas, des lors, ctonnant
qu'en noes presentant cct ouvrage, les editcurs nous affirment ,Cc livre est signe
par h• tiieilleur spccialiste de Saint Vincent, 11 est aussi signe par Saint Vincent
lui-m ut< ,
C. Buhigas, C.M.
(Annaba Vincentiennn du Proche -Orient, n° 3, p. 78-79)
ANTONIO ORCAJo Y MIGUEL Pf.REZ FLORES, C.M. - VICENTE DE PAUL 11:
Espiritualidad y se/rccion de escrilos, BAC, 425, Madrid, 1981, XVI, 551 pigs.
En el numero 5 del Como 90. paginas 447-450 de ANALES del pasado mes de
julio, el P. L. Mezzadri reseriaba este segundo Como de la obra -Vicente de Paul. de
la BAC, Madrid, 1981, en los terminus siguientes: -La obra de los padres Antonio
Orcajo y Miguel Perez Flores constituye el punto de Ilegada de no pcquerios
trabajos. S61o recienternente se ha separado del conjunto de realizaciones del canto el
terra de la espiritualidad vicenciana. Y atiadfa : En su ensayo sobre la espiritualidad
que comprendre 137 paginas, traza el padre Orcajo un cuadro muy interesante de las
corrientes espirituales entre finales del siglo XVI y comienzos del XVII. Muy atento
al momento cronolbgico, el autor diseria el mapa de los influjos y Ins condiciona-
mientos. Justamente evalua las dos ultimas decadas del siglo XVI, que forman el
crisol de las orientaciones futuras. Sun los anos de la primavera tridentina, que
imprime a Is Iglesia impulso y una capacidad increfble de renovaci6n (...) El autor
ordena Is doctrina espiritual de San Vicente bajo ci triple signo de la misibn
glorificadora, crcadora, salvadora de Cristo...
Y al referirse a] corto espacio en Clue el autor desarrolla este denso tratado de
espiritualidad vicenciana. Mezzadri anotaba: Suclen los limites de espacio poner a
prueba el dominio que de su materia un autor tiene, y do ella sale airoso el padre
Orcajo..
No se han ceriido los autores. concluye el crftico, a la sintetizaci6n de la
sfntesis , sino que brindan un producto original, pensado; esencial, pero tambien
persuasivo. Con sus fatigas Jose Maria Roman, autor del tomo primero, y Antonio
Orcajo y Miguel Perez. Flores en este tomo segundo, revclan una vivaz sensibilidad
cultural que estos arms ha puesto el vicencianismo hisp£nico en la vanguardia de los
estudios vicencianos
Florenlino Menses C. M.
(Boke . A.C S V P. n` 223. p. 23-24)
Jose MARIA IBAricz , C.M. - VICENTE DE PAUL realismo y encarnacidn,
Ediciones Sfgueme, 1982, 317 pigs.
Clausurado ya oficialmente el Atio Vicenciano, aparece la obra del padre
Ibhncz, -Vicente de Paul realismo y encarnacibn., que no pudo ser publicada dentro
del marco cronolbgico de las celebraciones centenarias vicencianas debido a compro-
misos do Fdiciones Sigueme, ocupada en la impresi6n de otras obras literarias,
tambien urgentes, del centenario teresiano.
Este libro se diferencia de los dos anteriores en que no es una hiografia de San
Vicente, ni tampoco un tratado de espiritualidad vicenciana en general. Es un
estudio que se concreta en un tema monogr£fico concreto: San Vicente de Paul y la
voluntad de Dios. En la obra, rica en contenido, subyace una laboriosa y tenaz
investigaci6n . Se percibe f£cilmente en ella la huella del especialista Clue maneja con
soltura los textos de la edicibn criticca de Coste, y tambien los de los espirituales del
siglo XVII relacionados con aquel.
Una vez sentada la tesis de que el -realismo• y la ..encarnacibn- vicencianas sc
articulan en torno a la idea maestra : ..voluntad saivifico-liberadora de Dios que
Jesucristo realiza a traves de so encarnacibn en la historia-, Ibanez c: omienza el
desarrolla de Ia inisma argumentando desde la Escritura . Inmediatamente estudoa
ese mismo tema acudiendo a la .experiencia., a la doctrina y a la .praxis.
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vicencianas . San Vicente, m£s que .senex a puero. (maduro desde su ninez ), es ese
hombre comprometido que wive en progresivo crecimiento de busqueda incesante
del verdadero sentido de Dios que ha de dar autenticidad a su vida cristiana y
sacerdotal.
Es interesante el an£lisis que el autor hace de los que llama ^ lugares. donde se
manifiesta el deseo vicenciano de busqucda incansable de la voluntad de Dios. En
cuanto a la doctrina en que se formula la .expcriencia. vicenciana, Ibanez senala que
es nm£s mfstica que etica., pues se arraiga en la persona de Cristo y se alimenta de
las m£ximas evangelicas y no de la escol£stica aristotelico- racionalista.
Illuminado asf por la persona de Cristo y por las m£ximas evangelicas, Vicente
de Paul alimenta su .praxis. de la voluntad de Dios poniendo en marcha la actitud
cristiana del discernimiento, que le permite ver con claridad que desca Dios de el y
en que direcci6n quiere que camine. Esto le da una especial sensibilidad para estar
atento a todos los acontecimientos , necesidades, personas y cosas y, a Craves de ellos,
a la realidad tal y como es en Dios. De esta manera, la voluntad de Dios, lenta y
sabiamente indagada, se convierte, para Vicente de Paul en una voluntad activa y
realista que re-crea y transforma el mundo mediante su compromiso de salvaci6n y
liberaci6n de los pobres.
El libro de Ibanez alcanza su m£ximo interes entre las p£ginas 113-220 en las
que habla del predominio del voluntarismo. Son las p£ginas m£s densas y profundas.
Autores como Francisco de Sales, Benito de Canfeld, Pedro de Berulle, son
estudiados con detenimiento y extensi6n. El constante reenvfo a sus obras originales,
frecuente. San Vicente de Paul, no cabe duda, es discipulo aventajado de tales
maestros . Se aprovecha de sus ensei ianzas , peor a la vez se despega de ellos, y saca
de su magisterio unas consecuencias que ni ellos mismos sonaron ; consecuencias
comprometidas y realistas. Y con raz6n; pues de haber seguido servilmente la senda
trazada por los espirituales de la llamada .escuela abstracta., Vicente de Paul no
habria sido el hombre original que fuc. Y lo peor, se habrfa visto frenado, c incluso
desviado, en la prosecuci6n y realizaci6n del que habia de ser su peculiar carisma: El
servicio de Cristo en los probres, o como el autor del libro afirma con m£s autoridad
y precisi6n: del servicio a •f esucristo que se encarna en la historia para realizar la
voluntad salvffico
-liberadora de Dios..
A partir de este largo y denso estudio sobre el predominio del voluntarismo, las
p£ginas siguientes de Ibanez, las ultimas en su libro, son m£s inteligibles. En efecto;
todo lo que en ellas se dice del mundo de los pobres, no es sino una consecuencia
l6gica de las lucidas premisas anteriores. Y, adem£s, son una sfntesis de otros
estudios , m£s amplios, del autor.
Felicitemos al padre Ibanez por estc interesante trabajo, y agradezc£mosle la
aportacidn que presta al ya rico acervo de estudios vicencianos cn Espana.
Flores ino Meneses C. M.
(&oki AC .S_V.P, n° 223 , p. 24-25)
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.VINCENT DE PAUL- - Actes du Colloque International d'Etudes Vincentiennes
- Paris 25-26 septembre 1981 - Edizioni Vincenziane, Roma, 1983, 421 pages -
Centro Liturgico Vincenziano, Via Pompro Magno 21 - 00192 ROMA
Le volume presente 18 etudes donnees a Paris a l'occasion du Colloque
international d'etudes vincentiennes, les 25 et 26 septembrc 1981. Ces etudes sont
divisees en trois sections:
1) L'histoire de l'institution et la biographic de S. Vincent
2) L'histoirc sociale
3) L'histoirc spirituelle
Des Ic point de depart, clans la phase prlparatoire, le groupe de travail,
compose de deux lairs: les Professeurs Jacques LE BRUN, de I'Ecole Pratiquc des
Hautes Etudes, et Yves-Marie BERCE, do l'Universitc do Limoges, et du P. Luigi
MEZZADRI CM. avait pose deux exigences pour la methode:
1) n'admettre que des travaux de premiere main relevant de I'etudc des
sources
2) elargir Ic champ de recherche au milieu ou vecut S. Vincent
Le resultat est un volume tres dense qui en pas mal do points renouvclle noire
connaissance de Saint Vincent.
MM. VENARD (universite de Rouen) et DOMPNIER (Univ. do Clermont-
Ferrand) ont etudie dune rnaniere particuliere les Seminaires en France, avant S.
Vincent, et les communautes missionnaires en rapport aver [a S.C. de Propaganda
Fide.
M. MARCOCCHI (Univ. catholique de Milan) a relic les origines des Filles
de la Charite aux experiences anterieures de vie consacree clans le monde, tandis que
Soeur Blandine DELORT (Archiviste, rue du Bac) reliait les Regles des FDLC aux
premieres .Charites
Le P. BLET SJ (de la Gregorienne) travaillant sur le fonds des Archives
vaticanes , a corrige, sur de multiples points, ('image que nous avions des rapports de
S. Vincent aver les Eveques de son temps.
M. JACQUART (Univ. Paris 1) a mis en relief toute la politique rurale de
Monsieur Vincent.
Le P. DODIN CM. (Univ. d'Angers) a pris en charge I'historiographie
vincentienne.
Particulierement interessante, bien que discutablc, la contribution de M.
PICQUART sur un portrait , presume inedit, de Saint Vincent, comme cells do
Mme. FORGET sur les galeres.
L'histoire spirituelle a etc traitee par le P. IBANEZ BURGOS CM, M.
TIETZ (Univ. de Bamerg) et Volker KAPP.
On trouvera aussi une note do Mme BORDES (Univ. de Limoges).
Innovatrice [' intervention tic M. SEGUI (Centre National de la Recherche
Scientifique) sur Saint Vincent et ('Apocalypse.
La communication do Colin JONES (Univ. de Exeter) a mis en lumiere
nouvelle le role des FDLC Bans he hopitaux.
M., BERNOS (Univ. d'Aix) a etudie noire confrere, I'historien de S.
Vincent, Pierre COLLET, tandis que Dominique JULIA proposait one captivante
lecture de l ' accroisscment numerique de la CM.
L'etude des Missions populaires dans I'Ombrie entre Ic XVII'' s. ct It XVIIIC
s. a etc presentee par le P. MEZZADRI CM.
Nous pensons que cc volume se recommande tic lui-mime par la rigucur
critique des etudes, qui sans rien conceder a la fantaisic, pcuvent renouvclcr noire
connaissance de S. Vincent.
Noire souhait cst que les prospectives ouvertes puissent etre reprises et




Liste des articles , parus dans Vincentiaanse kahiers , Missiehuis Panningen
1981.
No 1
G. van Winscn: Un renouveau des etudes vincenticnnes.
J. Morin: Les origines de St. Vincent Depaul, traduction do Echos de la
Compagnic, 1979, 376
J. Renouard: Le service des pauvrcs, autrefois ct aujourd'hui. Une traduction
raccourcie d'un article, pate clans I'Echo de la Compagnie. 1979, 396.
No 2-3
J. Sarneel : Vic de Sc Vincent, 84 p.
No 4
K. Gielen: Le caract2re missionnaire de la charite chez Mr. Vincent.
.J. Bastiaensen: Mission et Charitc (voyez Vincentiana)
J. Dekkers: Dans quel stns peut-on dire que Mr. Vincent est moderne?
Dom Helder Camara: St. Vincent: on exemple ct une source d'inspiration.
Sermon du 27 septembrc 1975, paru clans Ic bulletin des Lazaristes de Fortaleza.
G. van Winsen: St. Vincent ct la justice.
NO 5
H. Oomcn: La veneration de St. Vincent dins les Pays-Bas du Sud (La
Belgique)
G. van Winsen: Une traduction de Ia vie de Collet en neerlandais ( 1848) ou on
supprime cc que St. Vincent a fait contre le Jansenismc pour ne pas rouvrir de
nouveau les blessures, qui par Ia misericorde de Dieu sont gueries Bans cc pays-.
C. Verwoerd: St. Vincent: sa v(-n(-ration et ses oeuvres de charite aux
Pays-Bas (Nederland)
J. Sarneel: Des chansons neerlandaises en I'honneur de St. Vincent.
Bibliographic des vies de St. Vincent en neerlandais par H. Oomen, C.
Verwoerd, G. van Winsen de 1753 a 1976,
No 6
V. Groetelaars: Conference a la fete du quatrieme centenaire de St. Vincent.
K. Gielen: Le message de St. Vincent pour noire temps
C. Konings: St Vincent aujourd'hui
Lettre du Pape Jean-Paul II a Mr. R. McCullcn
G.v.d. Camp: Homelie sur St. Vincent Depaul
No 7
G. van Winsen: St. Vincent et lcs missions etrangeres. 44 blz.
N° 8
L. Mezzadri: L'humilite clans le dynamisme apostolique de St. Vincent
(traduction)
St. Poole: La captivite tunisienne de St. Vincent. ( traduction tres raccourcie)
1982
No 9
St. Vincent et le recrutement de sa Congregation . (C f. Vincentiana 1964, 84)
Homelic de Aloisio Cardinal Lorschcider (27 septembre 1981)
G. van Winsen: St. Vincent nous park de Ste Therese et des Carmelites.
Bibliographic: Le Iivre sur St. Vincent de Jose M. Roman.
NO 10
J. Sarneel: St. Francois de Sales et St. Vincent Depaul
G. van Winsen: L'association internationale des charites: histoire, interview
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avec Ic P?re J. Dekkers, conseiller international adjoint , textes de St. Vincent sur lee
charites, Les Dames de ]a Charite au Brasil
C. Konings : Ste Catherine Laboure et la Medaille miraculeuse.
Hors srrie: Episodes de I'histoire des Lazaristcs aux Pays- Bas, 1882.1982,
premiere panic: de 1882-1918, 48 p. Auteu r : G. van Winsen
1983
No 11
Le texte de Ste Louise de la Pentec&te 1623
Conference de Soeur Lucie Roge sur Ste Louise
La fondation des Files de la Charite clans lee documents contemporains par H.
Zuidinga ct G. van Winsen
Unc Icttre d'avant 1632
Une Icttre de septembre 1633 (1, 212)
Une Icttre d'entre 1632.1636 (1, 215)
Unc. Iettrc de mars 1634 (1, 232)
Un texts do Ste Louise, Livrc gris p. 839
Textes cle Ahelly (1891, I, 168)
Gobillon (1866, 44)
Unr lettre de Mathurine Guerin (Uitgave 1886 Gobillon, p. 233 et seq.).
Mr. Vincent vu par des non -catholiques. G. van Winsen.
On pane d' un texte, tire d'une encyclopedia protestante neerlandaise qui dit,
que Mr. Vincent a persecute Its hugcnots et les jansenistes , et qu ' d avail un esprit
etroit ct fanatiquc.
On cite on texte allemand d'aujourd'hui, qui s'inspire d'un texte de Michelct,
que St. Vincent exigea - avant de donner une aum&ne la confession de la lot
catholique.
On pout dire que St. Vincent a pris des mesures - ctant Bans le Conseil de
Conscience - contra les hugenots et lcsjansenistes. mais scion le temoignage de son
biographe protestant allemand Ernst Schafer it a toujours respecte I'Edict de Nantes.
Mais on ne peut pas dire que St. Vincent await I'esprit fanatique ct persecuteur.
A la fin on raconte l'influcnce que St. Vincent a eu sur Th. Fliedner,
instituteur des diaconesses protestantes et surJ.H. Wichern, fondateur de la Mission
Intcrieure ties protestants.
Mr. J. Sarneci pane prentii'rement de la situation en France entre catholiques
et protestants it apres it eclaire l'auitude tolerante de St. Vincent clans ses consignee
a ses confreres.
Dans la rubrique -Nouvelles du mouvement vincrntien,- on raconte un
weekend des congregations vinccntiennes en Hollande sur St. Vincent. On a
renouvelc I'imge traditionnelle de St. Vincent et on a cherche une reponse a la
question : Vincent, ou a-t-il trouve son Dieu'
On a choisi I'image de la Socur Rosalie Rendu a I'occasion de la fondation des
Conferences do St Vincent, it y a 150 ans.
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BULLETIN I)E LA SOCIETE DE BORDA - «Quadricentenaire de la Naissance
de St. Vincent de Paul - Publication Trimestrielle , Da-x, 1982.
SOMMAIRE DE CE NUMERO
Allocution d'ouverture, par Ch. BLANCH
Etat actuel des Etudes vincentiennes, par Andre DODIN
La date de naissance de St
-Vincent de Paul, par le P. Raymond CHALU-
MEAU
St-Vincent de Paul et le diocese de Dax, par M. GAYON-MOLINIE
Les etudes de St-Vincent de Paul I Toulouse, par Michel BIGONNEAU
Une etape inconnue clans I 'apostolat de St-Vincent de Paul, par R. DARRI-
CAU
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France (1643-1658), par jean VALETTE
Aux origines de la Compagnie des Filles de la Charite, par le R.P. Michel
LLORET
St-Vincent de Paul ct lc renouvellement des missions paroissiales, par Michel
PEYROUS
Monsieur Vincent et la Bible, par Maurice VANSTEENKISTE
Monsieur Vincent malade, par la Dr. J. PEYRESBLANQUES
Iconographic de St-Vincent de Paul clans les F:glises du diocese d'Aire et Dax,
par F. LALANNE
Les representations de St-Vincent de Paul sur des objets de la vie quotidienne
au XIX^ siecle, par X. PETITCOL
Notes sur deux portraits de St-Vincent de Paul. par X. I'ETITCOL
Un portrait inconnu de St-Vincent de Paul, par Jacque DUMON'I'EIL
Deux peintres de St-Vincent de Paul, par Ch. BLANC
St-Vincent de Paul et la Pologne , par Frere Odilon LEMAIRE
Un cure de campagne au XVIII siecle, Pierre de Lartigau, cure de Vielle en
Marensin, par Mme B. SUAU
Craintes et preoccupations quotidiennes dans les milieux ruraux des pays de
I'Adour au temps de St-Vincent de Paul, par le Dr. E. LABEYRIE
Monsieur Vincent et Bertrand Du Lou, par M• Laurent DESCOUBES
Bertrand Ducournau (1614-16707, par R. COUDANNE
Compte rendu Messe 1 Buglose et visite Exposition
Omatye a Sent Bincens de Paul, par jean CANDAU
VINCENTIANA ephemeris Vincentianis tantum sodalibus rescrvata, de
mandato prodit Rcv.mi Supcrioris Generalis, Romae , die 31 jan. 1983
P. HENZMA%' . C.M. Sen. Gen.
Director ac sponsor : P. Pietro BALES'7RERO, C.M.
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